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امللخـــ�ص:
يعالج البحث جماليات املكان يف رواية (�سوق الدير) للكاتب حممد ن�صار ،ويتعامل مع الظاهرة املكانية
يف الرواية التي كان لها ح�ضورها فيها  ،ويقدم تعريف ًا ملفهوم املكان لغ ًة و ا�صطالح ًا  ،ويك�شف عن املكان يف
الرواية مثل ( القرية ،و املدينة ،و ال�شارع ،و البيارة ،و الدكان  ) ...مبين ًا الدالالت املختلفة للمكان الفل�سطيني
 ،ومو�ضح ًا دور املكان يف البناء الفني للرواية  ،وكا�شف ًا عن التقانات ال�رسدية و�أثرها يف �إبراز جمالية املكان .
Abstract :
This study addresses aesthetically the “space” in Mohammed Nassar’s novel
“Souk Al-Deir”. The study deals with the spatial phenomenon that was heavily present in the novel and provides a definition of the concept of “space”.
It examines the imagery associated with “space” in the novel showing the
various connotations of “space” and explaining its role in the novel’s artistic
structure and the narrative techniques and their role in illuminating the aesthetics of “space” in the novel.
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املقدمة:

لقد فر�ضت املعاناة التي يكابدها الفل�سطيني -
ومازال  -ح�ضور ًا مميز ًا يف الرواية الفل�سطينية,
حيث ا�ست�شعر الفل�سطيني ذو الوعي الثاقب توغل
العدو ال�صهيوين يف الأر�ض الفل�سطينية �إبان عهد
االنتداب الربيطاين الذي وفر كل و�سائل الدعم
لل�صهاينة لتنفيذ خمططاتهم امل�سمومة ,ولقد حتول
هذا اال�ست�شعار �إىل يقني ك�شفت عنه النكبات التي
حلت بالفل�سطيني الذي �سلبت منه �أر�ضه و�شتت
عنها ,ولهذا �أ�صبحت الأر�ض ب�صورة خا�صة ت�شكل
هاج�سه الأول ,حيث حتولت �إىل جزء ال يتجز�أ من
كيانه وظلت حا�رضة يف تفكريه ووجدانه وحياته.
وللمكان يف رواية (�سوق الدير) ح�ضور وا�ضح
بحيث يعد احليز الذي تتحرك فيه ال�شخ�صيات,
والذي تت�شكل فيه الأحداث وتتداخل وتت�صارع,
ورغم التفات عدد من الباحثني �إىل درا�سة جوانب
خمتلفة من الأدب الفل�سطيني �إال �أن هذه الرواية
مل حتظ بدرا�سة م�ستوعبة �شاملة تك�شف عن �أبعاد
مكوناتها وتقنياتها املتنوعة ,و�أ�ساليب ال�رسد
املختلفة التي وظفها الكاتب,وهي بحاجة �إىل درا�سة
متعمقة حتاول الك�شف عن �أبعاد هذا العمل الأدبي
وفنياته.ومن هنا ت�أتي هذه الدرا�سة التي ت�سعى �إىل
حتقيق جانب من تلك الغاية ,فهي تعنى بتو�ضيح
مفهوم املكان لغة وا�صطالحا ,و�أهمية املكان يف العمل
الروائي ,و�أنواع املكان يف الرواية حمل الدرا�سة,
وعالقة املكان بالزمان وال�شخ�صيات والأحداث,
و�أثر ذلك يف بناء الرواية.
وانطالقا من خ�صو�صية املكان يف الرواية الفل�سطينية
برزت �أماكن متعددة يف رواية �سوق الدير ,تك�شف
عن حياة الفل�سطيني ,فالقرية ,واملدينة ,والبيت,
وامل�سجد ,وال�سوق ,والدكان ,واحلافلة ,وال�شارع,
والبيارة ,تتفاعل فيها ال�شخ�صيات وتت�شابك
الأحداث ومتتزج مع الزمن يف عالئق وثيقة تك�شف
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عن حتول تلك الأماكن �إىل تعبري رمزي عن الق�ضية
الفل�سطينية ,و�شواهد على معاناة الفل�سطينيني
و�صربهم وجهادهم ,وعطائهم امل�ستمر ,وثورتهم
ومتردهم وت�صديهم لطغيان ال�صهاينة وم�ؤامرة
االنتداب الربيطاين من قبل ,وبقائها مراكز �إ�شعاع
للأمل يف التحرر واخلال�ص.

ملخ�ص موجز للرواية

رواية ( �سوق الدير ) للكاتب حممد ن�صار رواية
ت�سجيلية  ،تدور �أحداثها حول عائلة فل�سطينية
( عائلة �أبو ح�سني ) من قرية ( املربوكة ) �شمال
قطاع غزة �إ ّبان عهد االنتداب الربيطاين لفل�سطني،
ا�ضطرتها الظروف االقت�صادية ال�صعبة �إىل �أن
يرتك الوالد ( �أبو ح�سني ) عائلته يف القرية طلب ًا
ل�سعة الرزق يف مدينة يافا ،وكان يعود لها بني الفينة
والأخرى حمم ًال بنعم مل تكن تعرفها العائلة من قبل،
و بعد فرتة وجيزة ا�صطحب الوالد ولده للمدينة؛
ليكون عون ًا له يف عمله يف �إحدى بيارات يافا .
انخرط ( �أبو ح�سني ) يف العمل املقاوم �ضد الإجنليز
من خالل �صديقه (�سامل) الذي عرفه على جمموعة
من املقاومني يف املدينة  .ترك ح�سني العمل مع والده يف
البيارة ،وذهب ليعمل يف دكان (�أبي دروي�ش) ب�سوق
الدير يف مدينة يافا وهناك تعرف على �صديقه الأ�ستاذ
(يو�سف) الذي كان مثا ًال للطبقة املثقفة ،ومن خالل
جمال�سته له تعرف (ح�سني) على ما يدور حوله من
�أحداث �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية كان مير بها
املجتمع الفل�سطيني يف ذلك العهد ،و�أ�صبحت نظرته
للحياة واملجتمع تختلف عما كانت عليه يف القرية .
ا�ستطاع الكاتب من خالل �رسده لأحداث الرواية
�أن يك�شف لنا عن �أو�ضاع الفل�سطينيني ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية يف تلك الفرتة .
كما �أكدت الرواية دور املكان الفل�سطيني ،فكانت
القرية لها خ�صو�صيتها ،كما �أن للمدينة خ�صو�صية
�أخرى ،وقد و�ضح ذلك من خالل �أحداث الرواية .
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املكان و�أهميته يف العمل الروائي
وردت كلمة املكان حتت مادة (ك  .ا  .ن) وفيه )
املكان) :املنزلة يقال  :هو رفيع املكان .واملو�ضع
()1
(ج)�أمكنة( .املكانة) :املكان مبعنييه ال�سابقني
واملكان هو حا�ضن الوجود الإن�ساين ( )2وهو من �أكرث
الظواهر و�أقدمها ارتباطا بالذات الإن�سانية ( )3وي�شري
املكان �إىل " حيز ما يحيط بالإن�سان ,ويطلق عليه
()4
ا�سما معينا ,ويتطلب حتما �صفات ومعامل حمددة
 .واملكان يف الرواية هو مكان جمازي�,إذ يظل املكان
فيها هو " املكان املتخيل� ,أي املكان الذي �صنعته
اللغة ان�صياعا لأغرا�ض التخييل الروائي وحاجاته
"( )5واملكان عند با�شالر " هو املكان الأليف .وذلك هو
البيت الذي ولدنا فيه� ,أي بيت الطفولة� .إنه املكان
الذي مار�سنا فيه �أحالم اليقظة ,وت�شكل فيه خيالنا,
فاملكانية يف الأدب هي ال�صورة الفنية التي تذكرنا �أو
تبعث فينا ذكريات الطفولة .ومكانية الأدب العظيم
تدور حول هذا املحور" ( )6فاملكان الروائي مييل �إىل
كل م�شهد �أو بيئة طبيعية �أو ا�صطناعية ,لي�شمل بذلك
البنايات مبختلف �أمناطها ووظائفها وحمتوياتها
من قطع الأثاث �أو الديكور والأدوات ,كما ي�شمل
الطرقات وال�شوارع وما ت�ضمنته من حمال جتارية
وعربات و�سيارات ,كما ي�شمل �أي�ضا الوقت �أو الزمن
وتقلباته ,و�أحوال الطق�س ,وي�شري كذلك �إىل �أجواء
املكان من �صخب �أو هدوء �أو �أ�ضواء �أو ظلمة �أو
روائح (. )7
وال يراد باملكان يف الرواية " داللتها اجلغرافية
املحدودة ,املرتبطة مب�ساحة حمدودة من الأر�ض يف
منطقة ما� ,إمنا يراد بها داللتها الرحبة التي تت�سع
لت�شمل البيئة ب�أر�ضها ونا�سها و�أحداثها وهمومها
ومتطلباتها  ,وتقاليدها وقيمها .
فاملكان بهذا املفهوم كيان زاخر باحلياة واحلركة,
ي�ؤثر ويت�أثر ,ويتفاعل مع حركة ال�شخ�صيات
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و�أفكارها كما يتفاعل مع الكاتب الروائي نف�سه
وميثل املكان واحدا من �أهم عنا�رص الرواية ,وهو
�رشط من �رشوط العمل الروائي ,فال يكاد يخلو
من الإ�شارة �إليه �أو الت�رصيح به ,وبالإ�ضافة �إىل
كونه اخللفية التي حتت�ضن ال�شخ�صيات وتقع فيها
الأحداث ,ف�إنه يكون يف بع�ض الأحيان هو الهدف من
وجود العمل كله ( . )9واملكان عن�رص ي�صعب ت�صور
العمل الروائي خاليا منه ,ل�صعوبة ت�صور وجود
�أحداث تدور يف (الال مكان) �أو �شخ�صيات تعي�ش
خارج حدود املكان ,ولهذا يرى البع�ض �أن العمل
الروائي" حني يفتقد املكانية فهو يفقد خ�صو�صيته
وبالتايل �أ�صالته" (. )10
كما ي�ستمد املكان �أهميته يف العمل الروائي من
�أهميته يف الواقع الإن�ساين ,تلك الأهمية الناجتة
عن االرتباط الل�صيق بني " املكان " و" الإن�سان ",
منذ بدء اخلليقة ,حيث ميكن القول� ":إن للأ�شياء
تاريخا مرتبطا بتاريخ ال�شخ�صيات �.....إن الإن�سان
احلقيقي يت�ألف من اجل�سم ومن الأ�شياء التي تخ�ص
اجلن�س الب�رشي ,كما يخ�ص العي�ش هذا النوع من
الطيور " (. )11
واملكان يف الرواية ال يت�شكل وال ي�أخذ �شكله الروائي
�إال من خالل ما يرتبط به من �أحداث " .ولي�س هناك
�أي مكان حمدد م�سبق ًا ,و�إمنا تت�شكل الأمكنة من
خالل الأحداث التي يقوم بها الأبطال  ...وعلى هذا
الأ�سا�س ف�إن بناء الف�ضاء الروائي يبدو مرتبط ًا
بخطة الأحداث ال�رسدية ,وبالتايل ميكن القول ب�أنه
امل�سار الذي يتبعه اجتاه ال�رسد ,وهذا االرتباط
الإلزامي بني الف�ضاء الروائي واحلدث هو الذي
�سيعطي للرواية متا�سكها وان�سجامها .
� ....إن املكان هو �أحد العوامل الأ�سا�سية التي يقوم
عليها احلدث " (. )12
كما ال ميكن لنا �أن نتخيل وجود رواية خارج املكان,
ملا له من �أثر وا�ضح على �سلوك ال�شخ�صيات "
()8
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وحتركها يف العمل الروائي كما �أن له دورا يف توجيه
احلوادث ,واختيار نوعية العمل الذي ي�ؤديه كل فرد
داخل العمل الروائي" ( ,)13فالأدب الروائي يوظف
املكان ,وي�صف �أمكنة متعددة ,ومناظر طبيعية ,كما
يحلق -عرب اخليال � -إىل مناطق جمهولة ,ويوهمنا
عرب القراءة ب�أننا نقطنها ونعي�ش فيها ,وك�أن ما
يبقى من �آثار قراءتنا لأي عمل �أدبي روائي ميثل -
غالبا  -يف �أمرين رئي�سيني  :املكان وال�شخ�صية التي
ت�ضطرب وتتحرك يف ذلك املكان  )14(.و يختلف املكان
من رواية لأخرى من حيث �ضيقه و�سعته ,ف�أحيان ًا
ي�ضيق املكان ,ويف هذه احلالة ت�صبح عالقة الإن�سان
باملكان الذي يعي�ش فيه �أكرب ,وال�صلة بينهما تكون
وثيقة " (�. )15إن الروائي البارع ي�ستطيع ت�شكيل
واقع روايته ,ولي�س املق�صود به الواقع احلقيقي,
بل ما يتمكن الأديب من بلورته يف م�صغر رمزي
ت�شع فيه املعاين " ,هذا امل�صغر لدى القا�ص �إمنا هو
تكثيف للتفا�صيل التي ينتقيها الكاتب انتقا ًء حذر ًا
بارع ًا� ,أ�شبه بانتقاء ال�شاعر للألفاظ وال�صور ,و�إذ
نكون يف بحر متالطم من التجارب ,ويف بحر متالطم
من احلياة ,ي�أخذ الكاتب بيدينا �إىل اجلزر التي نرى
فيها بع�ض ما نحن فيه ( . )16ومما ال�شك فيه �أن
الأداة الرئي�سة للت�شكيل املكاين يف الرواية هي اللغة,
"فالن�ص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكان ًا
خيالي ًا له مقوماته اخلا�صة و�أبعاده املتميزة " (. )17

�أنواع املكان
لقد مال النقاد �إىل تق�سيم املكان تق�سيمات عدة منها
على �سيبل املثال :
 املكان اجلغرايف :ويعني " مثول الكالم يفمظاهر خمتلفة و�أماكن متعددة :اجلبال ,ال�سهول,
ال�سواحل ,اله�ضاب ,الوديان. )18( " ..... ,
 املكان املجازي :وهو �ساحة لوقوع الأحداث,ال يتجاوز دوره التو�ضيح وال يعرب عن تفاعل
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ال�شخ�صيات واحلوادث.
 املكان الهند�سي :الذي ت�صوره الرواية بدقةحمايدة ,تنقل �أبعاده الب�رصية ,فتعي�ش م�سافاته و
تنقل جزئياته من غري �أن تعي�ش فيه.
 املكان كتجربة :ويعرب عن معاناة ال�شخ�صيات,ويحمل �أفكارها ور�ؤيتها للمكان ,وتثري خيال
املتلقي ,في�ستح�رضه بو�صفه مكان ًا خا�ص ًا متميز ًا.
 املكان املعادي :وهو املكان املعرب عن الهزميةوالي�أ�س ,والذي يتخذ �صفة املجتمع الأبوي بهرمية
ال�سلطة يف داخله ,وعنفه املوجه لكل من يخالف
التعليمات ,وتع�سفه الذي يبدو كطابع قدري,
ومثاله :ال�سجون� ,أمكنة الغربة ,املنايف ...وغريها,
وهذا املكان ينق�صه دائما ردة الفعل الإن�ساين ,لذا
()19
فقد كان �ضد ًا للمكان الرحمي �أو املكان الأمومي
.ومما ال�شك فيه �أن املقام ال يت�سع لتناول املكان من
جميع جوانبه ,لذا �سيتم الرتكيز على ربط خ�صائ�ص
املكان اجلغرافية باخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية
والتاريخية ,كذلك �سيتم الإ�شارة �إىل وظيفة املكان
الرمزية ,التي تفيد يف بناء �شخ�صية الفرد ,فكثري ًا
ما تكون اخلربات املتكررة يف مكان معني ت�ساعد
يف ت�صوير �إح�سا�س ما باال�ستمرارية ,و�شعور
ما باالنتماء ملكان معني يجاوز الأفراد وظروفهم
اخلا�صة املبا�رشة ,وال ي�شرتط �أن تكون الأماكن التي
تدعم �إح�سا�س املرء العميق بالهوية هي الأماكن التي
يتحرك املرء فيها وين�شط الآن ,بل ميكن �أن تكون
�أماكن تنتمي �إىل املا�ضي� ,أو تنتمي �إىل احلا�رض,
وهو بعيد عنها الآن (. )20
ونلم�س ذلك من خالل حنينه �إليها �أو متنيه الفناء
فيها� ,أو العودة بالذاكرة �إليها� ,أو من خالل �أحالم
اليقظة ,فكل ذلك يدفع يف ت�أكيد هوية املرء ,و�إح�سا�سه
بذاته ,وتر�سيخ ارتباطه باملكان.
وال يخفى علينا �أن للمكان يف التجربة الفل�سطينية
خ�صو�صية متيزه عن غريه ,فعالقة الفل�سطيني
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باملكان نابعة من �إح�سا�سه بالظلم والقهر واحلرمان
والأمل واالغرتاب الناجت عن االقتالع الق�رسي من
الأر�ض ,وهذا يدفعه �إىل احللم الدائم املتجدد يف
العودة �إىل �أر�ضه.
وانطالقا من خ�صو�صية املكان� ,سيتم الرتكيز على
�أبرز الأماكن التي ورد ذكرها يف رواية (�سوق الدير)
والتي كان لها دورها امل�ؤثر يف �صياغة الأحداث ,ويف
منو ال�شخ�صية وتفاعلها مع الأحداث.
وهنا البد من التنويه قبل اخلو�ض يف احلديث عن
هذه الأماكن �إىل �أن الراوي مل يقف �أمام �أي من
الأماكن الواردة يف الرواية بالو�صف والت�صوير
لكل مكوناته ومعامله �إال بالقدر الذي ي�سهم يف تفعيل
احلدث وتعميق داللته وبالتايل ف�إن الأمكنة الواردة
يف الرواية ال تظهر معاملها اجلغرافية ب�صورة بارزة,
بقدر ما تظهر داللتها ,وقدرتها على ت�سيري احلدث
وتعميقه ,وتفاعل الأحداث وت�شابكها يف تلك الأمكنة .

القرية
تعترب القرية من الأمكنة الدافئة التي ح�ضنت
الفل�سطيني و�شملته بحبها ورعايتها ,ملا متيز به
�أهلها من املودة والرتاحم ,والألفة والتوادد ,وقد
جتلى لنا ذلك بو�ضوح يف هذه الرواية ,حيث قدم لنا
الراوي �صورة �إيجابية عن �سكان القرى الفل�سطينية
�إذا ما اعتربنا �أن قرية (املربوكة) ت�شكل �أمنوذجا
لهذه القرى ,و�إن كان الراوي مل يقف كثري ًا عند
القرية ,و�إمنا كان و�صفه لها و�صف ًا عابر ًا ,ق�صد من
خالله �إعطاء دالالت معينة نذكر منها :
داللة الألفة والتالحم وروح الوطنية التي يتحلىبها �أبناء القرية ,وقد ك�شف عنها من خالل ذكره
للمنا�سبات امل�ؤملة التي مير بها �أبناء القرية :
" عند �سماع اخلرب خرجت " املربوكة " عن بكرة
�أبيها .جموع من النا�س راحت تزحف ال�ستقبال
اجلثمان العائد متلفعا بالدماء " (� " )21سواد حالك
لف القرية ب�أهلها " (. )22
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ك�شف الراوي من خاللها عن �صلف اليهودوبط�شهم �أبان عهد االنتداب الربيطاين على فل�سطني
بق�صد الت�ضييق على النا�س ودفعهم لرتك �أر�ضهم
" :فما من راع بات يدنو من حدود "املربوكة" وال
زارع ي�صل اىل �أر�ضه القريبة منها ,حتى عطايا �آل
عبدون التي كانت ت�صلنا با�ستمرار انقطعت " (. )23
حتول الوطن (القرية) بقدوم اليهود �إىل �سجنيخنق �أهله " ف�أحالوا" املربوكة " �إىل �سجن ال يقدر
()24
�أهله على التحرك خارج حدوده �إال ب�شق الأنف�س"
وهذا يذكرنا بال�سيا�سة القدمية اجلديدة التي ينتهجها
ال�صهاينة للت�ضييق على ال�شعب الفل�سطيني.

املدينة
لقد �أدرك كثري من النقاد �أهمية املدينة كعن�رص م�ؤثر
يف العمل الروائي ,و�أولوه عناية كبرية يف نقدهم
الروائي ,فقد �أكد جربا �إبراهيم جربا يف كثري من
كتاباته النقدية �رضورة �أن ي�ستوعب ال ُّكتاب املدينة
يف كتاباتهم ,لأنها املكان الذي تتالقى فيه الأفكار,
وتتالقى فيه كثري من التيارات ,وهي مبثابة امل�صب
لروافد الريف العربي وقراه املختلفة ,بنزعاتها
املتعددة ,وت�صوراتها املختلفة وال يت�صور "�أن
الفن ممكن يف �أغزر �أ�شكاله �إال يف املدينة .وقد تنمو
املواهب وترتعرع يف القرية ،ولكنها ال ت�أخذ �شكلها
الفاعل احل�ضاري� ,إال يف املدينة� .إذا �أردت �أن ترف�ض
الفن فلك �أن ترف�ض املدينة ,كالهما تو�أمان ,و�إذا
�أردت الفن فعليك �أن تعانق املدينة ( . )25وعالقة
الروائي الفل�سطيني باملدينة عالقة مميزة تنبع من
"عالقته باملكان املو�صل �إىل الوطن ,املكان الذي
يقرب الفل�سطيني من وطنه" ( . )26ويف الرواية
حمل الدرا�سة كان تركيز الراوي على �أمكنة جزئية
موجودة يف املدينة كانت م�رسحا للأحداث التي عني
الراوي بتقدميها للمتلقي ,وقد كان ذكره ملدينة يافا
كمكان عام يثري انبهار ابن القرية مبا فيها من م�شاهد
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احل�ضارة والتقدم التي مل يعهدها يف قريته " :و�أنا
م�شدود بالزحام الذي يلفنا واحلركة التي متوج من
حولنا ,باعة ينادون وعربات تغدو وتروح� ....رشطة
على ظهور اخليل و�آخرون يتوزعون هنا وهناك ....
حمالت ت�ضج باحلياة  ....رجال يعتمرون القبعات
واللبا�س الإفرجني ,و�آخرون يعتمرون الكوفية
واللبا�س العربي " (" )27ويف امل�ساء ا�صطحبت
�أخي عمر و�أختي عائ�شة يف جولة داخل املدينة ....
كنت �أ�شاهد االنبهار وا�ضح ًا جلي ًا على وجهيهما,
خ�صو�ص ًا عمر الذي ت�ستوقفه الأ�شياء � ....س�ألني
م�ستف�رس ًا :لي�ش "املربوكة" ما فيها مثل هيك؟ (. )28

جُ رن القرية
ي�شكل اجلرن ملتقى لأهل القرية يجتمعون فيه يف
املنا�سبات املتنوعة ,وقد عك�س الراوي من خالله
روح �أهل القرية املفعمة بالوطنية والتالحم" :فالتفت
ح�شودها عند جرن البلدة الذي بدا من بعيد كبحر
متالطم الأمواج" ( )29ك�شف الراوي من خالله عن
العادات والتقاليد االجتماعية التي ي�سلكها �أهل
القرية يف منا�سباتهم ال�سعيدة" :حتول جرن القرية
�إىل م�سلخ كبري  ....حتى �أن �أحدهم �أخذته الن�شوة
ف�صدحت عقريته بالغناء :حي الزمان اللي جمعنا
وملنا .فانطلقت احلناجر تردد من خلفه على نحو
مثري  ....حتى الن�ساء �صدحن بالزغاريد من خلفهم.
" ( )30كما ودل على املرارة والأمل و�شدة املعاناة
التي يعاي�شها الفل�سطينيون الذين تبدلت حالهم بعد
االحتالل الربيطاين ال�صهيوين ,بحيث �أ�صبح جمرد
التقائهم على منا�سبة �سعيدة �أمنية يتلهفون عليها" :
ف�أعاد للنفو�س ذكرى الأيام اخلوايل ,حني كان مرتع ًا
لكل حدث �سعيد  ....فمجرد اللقاء على هذا النحو
من دون فاجعة ,هو مدعاة للبهجة والفرح  ...وك�أنها
يف انتظار اللحظة التي تدو�س بها كبتها املخزون� ،أو
تفجر براكني القهر املدفونة يف �أعماقها " (. )31
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البيت (املنزل)
" املنزل هو �أول الأمكنة التي �صنعها الإن�سان
و�أكرثها �أهمية " ( )32وهو املمثل الأول والأبرز
لأمكنة الف�ضاء الذاتي"  ,والذي ميكن تعريفه ب�أنه:
ذلك الف�ضاء الذي " يقبل فيه الإن�سان على ممار�سة
نف�سه وعي�ش حياته من حيث هو فرد ,ويف كنفه
يتحرر من قيود دوره االجتماعي وي�سكن �إىل ذاته"
( )33ولذلك يقرتن املنزل  -كمكان ذاتي ال�صبغة  -عند
الإن�سان "ب�أب�سط الأحداث و�أكرثها داللة ,ك�أحداث
املوت والوالدة )34( " .ومن هنا تتجلى �إحدى وظائفه
يف �أنه هو "الذي يهب الإن�سان قوة اجلذور ,وهو
الذي مينحه الإح�سا�س باملركزية باعتباره املوقع
املتميز الذي ينتظم به املكان والف�ضاء )35(".وقد
اعترب املنزل �أكرث الدواخل املكانية  ....قدرة على
احتواء الأفكار وامل�شاعر ,و�أكرثها قدرة على طرح
حميمية العالقة بني الإن�سان واملكان� ,إن جتربة
الإن�سان الأ�صلية مع امل�أوى تقدم ح�سب دخول
"املغارة" كعودة �إىل رحم الأمن والطم�أنينة ()36
وللمنزل ب�صفاته �أهمية خا�صة يف الأدب الروائي
من وجهني الأول :هو اعتباره ممث ًال ملظاهر احلماية
والأمان للإن�سان ,حيث يحمل �صبغة الألفة وانبعاث
الدفء العاطفي ,وي�سعى لإبراز احلماية والطم�أنينة
يف ف�ضائه( )37ومن خالل ذلك يكت�سب �أبعاد ًا اجتماعية
ونف�سية عديدة تخرجه من اعتباره مكون ًا من
جمموعة مواد جامدة �أنه ي�صبح جزء ًا من الأ�رسة
ويكت�سب مالمح �أمومية �أحيان ًا( )38والوجه الثاين:
يتمثل يف ا�ستخدامه "لإ�ضائة ال�شخ�صية باعتباره
ي�شكل جزء ًا من �سماتها وق�سماتها ,خ�صو�ص ًا
البواطن املنزلية " ( )39ووفق ًا للنظرية التي ترى �أن:
بيت الإن�سان امتدا ٌد لنف�سه ( )40و�أن "�ساكن البيت
ي�ضفي عليه حدود ًا " (. )41
لقد احتل البيت يف رواية (�سوق الدير) م�ساحة
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وا�سعة� ,إذ ك�شف الراوي من خالله عن الكثري
من الدالالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
امل�ستوحاة من حياة املجتمع الفل�سطيني ,ومن هذه
الدالالت :املعاناة التي عا�شها الفل�سطينيون ,جراء
تردي الأحوال االقت�صادية �إبان عهد االنتداب
الربيطاين ,ا�ضطرت �أهل القرى للتوجه �إىل املدن
التي ت�شكل االمتداد الطبيعي للقرية ,وهذا ما
ك�شف عنه الراوي من خالل انعكا�س حالة ال�ضيق
البادية على مالمح �أبي ح�سني" :عاد �أبي ذات م�ساء
عاب�سا  ....كدرا� ,ألقى بج�سده املنهك على احل�صري
املفرو�ش يف حو�ش الدار  ....قائ ًال :بكرة �أنا نازل يافا
يا حليمة .
خري يا رجل !
البلد �ضاقت علينا يا حرمة وربنا قال ا�سعوا يفمناكبها " (. )42
كما ك�شف عن حالة افتقار القرية للمراكز ال�صحيةمما ي�ضطرهم لالعتماد على �أنف�سهم يف معاجلة بع�ض
الق�ضايا الطارئة" :حتى بد�أت زوجتي بالت�أوه
والتلوي على نحو مل تعد قادرة على مداراته ,فدخلت
�أمي �إىل الغرفة و�أ�شارت �إىل زوجة ال�شيخ الكربى
لكي تتبعها �إىل هناك" (. )43
•اعتزاز الفل�سطينيني بال�شهداء ويبدو ذلك من
خالل ت�سمية املواليد ب�أ�سماء ال�شهداء وهذه �سمة
غالبة على ال�شعب الفل�سطيني ,تعك�س يف طياتها
روحهم الوطنية العالية ,التي تقدر املقاومة و�أهلها :
" زي القمر اهلل يحفظه ويخليه  ...ما تقول �إال ال�شيخ
�إبراهيم اخلالق الناطق ,وال يهمك يا حليمة هو راح
()44
يكون ال�شيخ �إبراهيم "
•تالحم �أهل القرية و�شدة متا�سكهم وم�ساندتهم
لبع�ضهم البع�ض يف ال�رساء وال�رضاء ":حتى
املهنئني من اجلريان والأقارب الذين جاءوا لل�سالم
عليه تفاجئوا باحلدث ال�سعيد فان�شغلوا يف جانب
كبري من حديثهم باملزاح والتندر مع �أبي "(" )45جمع
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علي واحد ًا تلو الآخر
من اجلريان لفنا �أقبلوا َّ
بامل�صاحلة والعناق ,بع�ض الن�ساء مل يكتفني بتهنئة
�أمي �شفاهة �أو بالعناق ف�أطلقن لزغاريدهن العنان...
()46
اكتظ البيت باملهنئني من كل عمر وجن�س"
"على مدى �أ�سبوع ب�أكمله والدار ما خلت من
()47
املهنئني والعائدين "
•ك�شف الراوي من خالله عن �سمة �أ�صيلة يف �أهل
القرية وهي �سمة الكرم "ح�شد كبري من امل�صلني
تبعنا �إىل البيت ,كل واحد منهم �أراد �أن يكون
()48
�صاحب احلظ يف ا�ست�ضافتنا لديه"
ً
لقد كان البيت الذي �سكنه الراوي يف املدينة داال على
�سوء الأحوال االقت�صادية لدى ابن القرية حيث
ا�ضطرته هذه الأحوال للهجرة للمدينة طلب ًا للرزق,
متحم ًال يف �سبيل ذلك امل�شاق":ترتبع يف جوانبه
غرف طينية كتلك التي نقطنها يف القرية .....وهذا
املخزن اللي يبيت فيه والدك .و�ضعنا �أ�شياءنا يف
املكان الذي بدا مكتظا بال�صناديق والرباميل املمتلئة
والفارغة  )49(".يجد املت�أمل لهذه الرواية �أن البيت
جمع بني املت�ضادات على ح�سب احلالة النف�سية
ل�ساكنيه ,فتارة يكون مالذ ًا �آمن ًا ت�شع من جنباته
الألفة واملحبة ,وتارة يكون مكان ًا معادي ًا يحيط
�ساكنيه القلق واخلوف وعدم اال�ستقرار ,فالبيت
الذي �سكنه الراوي باملدينة كان دافع ًا ال�ستدعاء
الذكريات اجلميلة التي عك�ست بدورها �ألفة العائلة
" :حذوت حذوة من دون �أن يغم�ض يل جفن جاءت
(املربوكة) ب�أهلها لتكمل ال�سهرة معي ,كان �أول
احلا�رضين ولدي ...وزوجتي  ...ثم �أمي التي بدت
ملهوفة قلقة ..تتح�س�سني من كل جانب  ,ت�ضمني
�إليها " ( )50وكذلك بيت الأ�ستاذ يو�سف كان باعث ًا
للحنني والأ�شواق التي كاد ين�ساها الراوي يف زحمة
معاناته يف البحث عن لقمة العي�ش ".غادرت املكان
وبداخلي حنني �إىل دفء افتقدته ,و�شوق لأ�شياء
كدت �أن�ساها ,يف زحمة املعاناة ,وق�سوتها �,صورة
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الطفل التي انطبعت يف قلبي كلوحة م�رشقة,فجرت
بداخلي ينابيع �شوق موردة� ,سماحة املر�أة وخدرها
� ,أثار بي حنين ًا �إىل �سكينة �أعوزها ؟ "( )51وقد كان
بيت الراوي يف املدينة م�صدر قلق لأمه وزوجته ,
وقد عك�س لنا و�صف الراوي له مدى املعاناة التي
يكابدها الفل�سطيني يف �سبيل حت�صيل لقمة العي�ش" :
مع �أذان الع�رص كنا داخل احلو�ش الذي مل يلق قبو ًال
من �أمي وزوجتي ,وزاد من رف�ضهن للمكان  ,خلوه
من كل �أ�سباب احلياة التي يحتاجها النا�س  )52( ".يف
حني كان هذا البيت و�سيلة للفالحني للهروب من هذا
الواقع املر الذي يحيونه يف ظل االنتداب الربيطاين,
�إىل ذكريات ما قبل حكم االنتداب الربيطاين" :
وبقى الرجال ملتفني حول النار يجرتون احلكايا
والق�ص�ص التي طاملا �سمعتها من قبل ,وك�أن احلياة
يف نظرهم قد توقفت عند تلك اللحظات البائدة .....
مل �أ�سمع �إ�شارة واحدة يف حديثهم عن الراهن املعا�ش
} املعي�ش {" ( )53ويك�شف بيت الراوي يف القرية عن
حالة اخلوف والهلع التي يعي�شها الفل�سطيني جراء
ظلم احلكم الربيطاين وتع�سفه �إذ حتول البيت �إىل
مكان معاد غري �آمن ":قبيل الغروب بد�أ ي�سمع هدير
عربات االجنليز ور�شقات ر�صا�ص متقطعة ....,
�أ�شعل �أبي لفافة �أراد من ورائها تبديد بع�ض ًا من
التوتر املر�سوم على حمياه ,هدير العربات الذي بد�أ
باالقرتاب منا  ,جعله يهيم يف احلو�ش كال�ضارب يف
التيه .....وقع �رضبات على �أبواب قريبه  ,جعلته
يهب نحوي كامللدوغ ..... ,ا�سمع يا ح�سني � ,إذا
االجنليز دقوا بابنا  ,ارفع حالك وتدىل يف دار عمك
ال�شيخ �إبراهيم "(" )54وقع �رضبات على بابنا عطل
احلوا�س بداخلي � ,أ�صابني بالدوار  )55(".وقد كان
بيت الراوي م�صدر �سعادة و�ألفة وفرح "�أطبقنا
عليه بالعناق  ,والقبل من كل جانب ....زغردت �أمي
وتبعتها زوجتي,ثم �أختي عائ�شة  ,وزوجة عمي
ال�شيخ �إبراهيم التي ت�صادف وجودها يف الدار كاد
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الأمر يتحول �إىل عر�س �صغري" ( )56والبيت نف�سه
يتحول �إىل مكان للقلق واخلوف  ,حيث عك�س الراوي
من خالله مالحقة الإجنليز للفل�سطينيني " بعدما
رحل الأهل والأقربون وتركوين مع زوجتي وولدي
�أكابد مرارة الوحدة واخلوف و�أعي�ش هاج�س
االعتقال يف كل حلظة ,خ�صو�ص ًا بعدما و�صلني خرب
اعتقال الأ�ستاذ يو�سف وجمع من رفاقه� ,إ�ضافة
�إىل حمالت املداهمة التي راح يت�سع نطاقها يوم ًا
بعد يوم "()57ويك�شف البيت من خالل �ساكنيه عن
ثقافة اجتماعية متيز بها املجتمع القروي ,حيث كان
الفالحون يف�ضلون الذكر على الأنثى ولعل ذلك يعود
�إىل اعتقادهم ب�أن الذكر �أنفع للع�صبية ,و�أقدر على
م�ساعدة الأب يف حتمل م�س�ؤولياته "قابلتنا احلاجة
بهية �أكرب زوجات ال�شيخ �إبراهيم �سن ًا  .....بال�سالم
والرتحاب ....وقالت :مربوك يا ابن عمي  ...ربنا
بعتلك عرو�س متل القمر.
اهلل ال يوفقك يا غراب البني ,هم�س �أبي بغيظدون �أن يلتفت نحوها" ( )58وكذلك ك�شف البيت
عن �سلوك اجتماعي يفعلنه الن�سوة يف املنا�سبات
ال�سعيدة " .بع�ض الن�ساء مل يكتفني بتهنئة �أمي
()59
�شفاهة �أو بالعناق ,ف�أطلقن لزغاريدهن العنان"
"زغردت �أمي و تبعتها زوجتي ثم �أختي عائ�شة
وزوجة عمي "( )60ك�شف البيت من خالل �ساكنيه عن
الدور االجتماعي ملختار القرية " املختار ربنا يح�سن
()61
�إليه ،فتح اجلامع يعلم فيه كل يوم بعد الع�رص"
"املختار ذبح خروفني وح�رضتك ما ذبحت بطتني
"(")62بعدهم بلحظات ق�صرية دخل �أبي واملختار
حاملني �سال ًال ت�سبقها ريحتها ال�شهية  ,و�ضعاها
بقربي فالتف اجلميع من حولها  )63(".لقد كان البيت
حا�ضن بدايات ت�شكيل الوعي لدى الراوي ,ونلم�س
ذلك من خالل ا�ستدعائه خليال زوجته ":وزوجتي
التي يطل من عينيها �ألف �س�ؤال :من �ش�أن هذا
تركتنا؟؟؟"()64هذا الت�سا�ؤل الذي يحمل يف طياته نقد ًا
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الذع ًا للأجيال ال�شابة التي ميثلها الراوي,بحيث مل
تعمل على تف�سري هذا الواقع الأليم ,وتكرير الراوي
لهذه الأ�سئلة يدل على الإح�سا�س بعقدة الذنب جتاه
كل ما يحدث حولهم ":خ�صو�ص ًا حني تقتادين مرارة
الأ�سئلة �إىل �سطوة الراهن الذي �أتي بي �إىل هنا ,بعيد ًا
عن الأهل والولد ,ملاذا تركنا" املربوكة" ،وجئنا �إىل
هنا من �أجل املال ؟�أم هرب ًا من اجلوع واخلوف ,هل
عجزت "املربوكة" �أن تظل �صدرنا احلنون كما كانت
من قبل ؟ ما الذي جد وجعلها تلفظ �أبناءها؟ هل حقا
تخلت عنا �أم نحن من تركها ؟ وهل كنا خمريين يف
ذلك �أم جمربين ؟؟( )65وكان البيت مكان ًا لت�شكيل
الوعي اجلمعي من خالل متابعته �أخبار املقاومة
ال�شعبية ,ودور اللجنة التنفيذية يف قيادة املقاومة
":حني �أ�شار �أبي يف حديثه �إىل املحال التي فتحت
�أبوابها بعد قرار اللجنة التنفيذية بوقف الإ�رضاب
,وما ينتج عن ذلك من خ�سائر يف الأرواح بلغت يف
جمملها �أكرث من خم�سة وع�رشين �شهيد ًا ,وما يقرب
( )66
من مئة و�ستني جريح ًا ".
ك�شف الراوي من خالل املكان ( البيت ) عنوجود طبقة املثقفني -ميثلهم الأ�ستاذ يو�سف-الذين
يتميزون بوعي متفتح ,وب�صرية ناقدة تعمل على
اال�ستفادة من املا�ضي ,دون التوقف عنده ,وندب
احلظ  ,بل العمل على تغيري هذا الواقع املرير:
"على عك�س الأ�ستاذ يو�سف الذي كان احلا�رض همه
وقوت يومه ,مل �أ�سمعه باملطلق يتحدث عن املا�ضي
ب�أي �شكل من الأ�شكال و�إن حتدث ر�أى فيه حا�رض ًا
�صنعه �أهله وم�ضوا وال يحق لنا �أن ن�سلبه منهم ,
�أو ندعي االنت�ساب �إليه ,طاملا بقينا عاجزين عن
()67
مواكبته والبناء عليه ".
وهذا ما �أكده الراوي فامل�شكلة تكمن يف الأبناء الذين
مل يكملوا امل�شوار ,وعملوا على تغيري هذا الواقع
,بل �ألقوا بالالئمة على الآباء ليهربوا من حما�سبة
النف�س على تق�صريهم " :ملاذا �أظلم �أبي بهذه الق�سوة
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�أمل ت�شهد له (املربوكة) يوم �أن تعر�ض لالجنليز
و�رضب رجالهم بينما اختب�أ غريه من الرجال
� ...أمل يعتقله االجنليز لأكرث من مرة؟ �أمل �أحمل
بندقيته و�أحفظها بعد كل معركة ,امل�شكلة لي�ست يف
�أبي ,امل�شكلة تخ�صني قبل الإجنليز و�أبي  .....لي�س
من حقي �أن �أجنب و�ألقي بتبعات ذلك عليه �أو على
�سواه  ,لقد اختار طريقه وارت�ضى به,وعلي �أن �أجد
طريقا يخ�صني و�أجد نف�سي من خالله )68(" .ويف هذا
رمزية ل�رصاع الأجيال (جيل الأبناء والأجداد -جيل
والأبناء) .

امل�سجد
للم�سجد دور مهم يف حياة امل�سلمني على مر الع�صور,
ملا له من قدا�سة يف نفو�سهم ,وقد كان مركز انطالق
فتوحاتهم املادية واملعنوية ,ويرى املتتبع للق�ضية
الفل�سطينية �أن امل�سجد لعب دور ًا رئي�س ًا يف ال�رصاع
العربي الإ�سالمي مع الإجنليز وال�صهاينة من
بعدهم  ,حيث كان منار ًا ل�شحذ الهمم واللتفاف
النا�س حول بع�ضهم بع�ض ًا يف امللمات والنوائب التي
حتل بهم ,ودلي ًال على مقاومة ال�شعب الفل�سطيني
للمحتل الغا�صب  ,و�شاهد ًا على الت�ضحيات التي
قدمها هذا ال�شعب وما زال يقدمها �":ضاق بهم
بهو امل�سجد وال�ساحة التي تقابله ,ولكنهم حر�صوا
�أن يكونوا دوم ًا جتاه اجلثمان )69(".وقد كان مكان ًا
للموا�ساة و�شحذ الهمم ومكان ًا للتجاوب الروحي,
والوجداين ,واالجتماعي " :كان النع�ش يف طريقه
للم�سجد ,و�ضع �أمام امل�صلني واعتلى املختار املنرب,
راح يخطب فينا ب�صوته اجلهور وحديثه امل�سرت�سل,
كانت املرة الأوىل التي �أ�سمعه فيها  ,حتدث عن
املوت واحلياة,,,عن الدنيا والآخرة....عن ال�شهداء
ودرجاتهم ...عن ال�شيخ �إبراهيم  ...فبكينا ...وبكى
من بامل�سجد جميع ًا حتى عال نحيبهم )70(" .ويف
اللحظات احلالكة التي مير بها ال�شعب الفل�سطيني,
وحني ت�ضيق �أمامه ال�سبل ,وي�صبح موزعا بني
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�ضغوط نف�سية واقت�صادية  ,وفقدان للأمن  ,و�ضياع
للوطن  ,يربز امل�سجد مرة �أخرى لريوح عن النف�س,
ويعيدها �إىل طبيعتها �" ,صوت الأذان يف جامع
اجلبلية القريب  ,بدد عتمة الليل و�أزاح عن كاهلي
تلك الهواج�س"(� )71أ�سهم امل�سجد يف ت�شكيل الوعي
اجلمعي لدى الفل�سطينيني " وهنا ن�ستمع �إىل خطبة
ال�شيخ التي كانت يف جمملها عن اليهود و�أفعالهم
ال�شيطانية ....عن االجنليز ودورهم املتواطىء ,ثم
علت نربته ب�شكل ملفت حني ان�ساق يف احلديث عن
الوطن وحقوقه....عن الكرامة ووجوب الذود عنها
....عن التخاذل و�أثره الهدام يف حياة ال�شعوب
()72
والأمم حتى خلت امل�سجد ميوج مبن فيه"
كان امل�سجد مركز ًا النطالق املقاومة ":كنا قد �أنهينا
�صالة اجلمعة يف امل�سجد القريب ,فاندفع النا�س يف
ت�شييع �أحد ال�شهداء الذي �سقط �صبيحة ذلك النهار "
( . )73وقد ك�شف الراوي من خالله عن ح�ضارة املدينة
وعراقتها وب�ساطة القرية" :و�رسنا قا�صدين متو�ض�أ
امل�سجد ,ف�شد انتباهي ات�ساع املكان ونظافته ،وحني
دلفنا �إىل بهو امل�سجد وقفت مبهورا �أمام الزخارف
والنقو�ش القر�آنية املر�سومة على جدرانه و�أعمدته
الرخامية نا�صعة البيا�ض  ,حت�س�ست الب�سط الناعمة
حتت قدمي ,فباغتتني �صور احل�رص املهرتئة يف
م�سجد (املربوكة) �سحرين املنرب بزخارفه و�ألوانه
()74
الذهبية "

ال�شارع
�أدى ال�شارع دور ًا بارز ًا يف رواية (�سوق الدير) �إذ
كان املر�آة التي تنعك�س عليها �أحوال املجتمع ,فحني
ي�سقط �شهيد تهب اجلموع ال�ستقباله وت�شييع جثمانه
الطاهر" :جموع من النا�س راحت تزحف ال�ستقبال
اجلثمان العائد متلفع ًا بالدماء ,و�أخرى تدافعت بني
الأزقة واحلارات" ( )75ك�شف الراوي من خالله عن
تالحم �أهل القرية ,وعن املرا�سم التي يعمدون �إليها
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حني ت�شييعهم للفقيد�" :صوت الفجيعة كان يزلزل
الأرجاء ,هتاف احلناجر ,التي انطلقت خلف النع�ش,
 ....جموع امل�شايخ التي خرجت بالطبل والرايات
()76
�أ�ضفت على امل�شهد خمافة ورهبة " .
ك�شف الراوي من خالل املكان ( ال�شارع ) عن
ب�ساطة �أهل القرية من خالل تقبلهم لبع�ض املعتقدات
التي تناق�ض العقل ,ول�رسعة جريان الإ�شاعة
بينهم  ".ف�سمعت �أثناء �سريي �إىل جوار �أحد الذين
حلدوا املربوك ,هم�س ًا يح ّدث فيه رفيقه قائ ًال �:أ�شك
�أن الكفن ما كان فيه �أحد �.رست الإ�شاعة كالنار يف
اله�شيم ,وبعد �أيام ادعى �أحدهم �أنه مل ي�شعر بثقل
النع�ش...,وحدث �آخر بعدها �أنه ر�أى اجلثمان طائر ًا
يف الهواء �,....أق�سم ب�أنه ناداه با�سمه و�ألقى التحية
عليه "( )77وقد كان ال�شارع مبعث ًا للأمان عند اخلوف
من ال�ضياع والتيه "و بداخلي خوف من �أن� ،أ�ضل
طريق عودتي .....,لكن �ضجيج ال�شوارع باحلياة
()78
من حويل ,خفف من حدة املعاناة التي تنتابني"
ويعترب ال�شارع من خري ال�شواهد الدالة على تردي
الأحوال اجلوية "كانت ال�شوارع خالية �إال من بع�ض
ال�سابلة ,ومن ا�ضطرتهم الظروف للخروج....,
حاولنا ب�صعوبة بالغة قطع ال�شوارع التي غمرتها
املياه حتى �أ�صبحت جداول �صغرية "( )79وي�صبح
ال�شارع املكان الذي يعلن فيه الفل�سطيني حتديه
لظلم املحتل وجلربوته,وم�رسح ًا للمقاومة ال�شعبية
الفل�سطينية,ودا ًال على ظلم امل�ستعمر وبط�شه
"وما �أن خرجنا ..حتى عال الهتاف مدوي ًا يف عنان
ال�سماء,يف �أثناء امل�سرية وو�صل �إىل م�سامعنا
�صوت ر�صا�صات �أتت من قلب املدينة ,ثم انت�رش
خرب ت�صدي الإجنليز للمظاهرة التي انطلقت من
م�سجد يافا الكبري,البع�ض حتدث عن �إ�صابة ال�شيخ
مو�سى احل�سيني ,وهو يقود املظاهرة ,برفقة
عدد من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية .....مما زاد من
غ�ضبة اجلموع واندفاعها "(" )80فاندفع النا�س يف
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ت�شييع �أحد ال�شهداء الذين �سقطوا �صبيحة ذلك
النهار� .....")81(".رسنا مع اجلنازة حتى املقربة
القريبة .م�صحوبني بالتهليل والتكبري"( . )82وقد
ك�شف الراوي من خالل حديثه عن ت�أثر املكان (
ال�شارع ) بواقع احلياة و�أحداثها  ،وعن الت�ضحيات
التي يقدمها ال�شعب الفل�سطيني  ،وعن حالة تردي
�أحوالهم االقت�صادية جراء ح�صار الإجنليز لهم:
"وقع الأمر على النا�س وقع ال�صاعقة ,فتعالت
�صيحات الت�أوه واالنتقام لل�شيخ ورفاقه ,الذين �أعدم
بع�ضهم معه ,واعتقل البع�ض الآخر داخل �سجون
االحتالل .....و�سعت قوات االحتالل الربيطاين
من نطاق حظر التجوال ,الذي كان مفرو�ض ًا على
القرى وال�شوارع اخلارجية ,من ال�ساعة ال�ساد�سة
وحتى اخلام�سة �صباح ًا لي�شمل كل املدن الفل�سطينية
 ,مما انعك�س �سلب ًا على كافة جمريات احلياة  ,لدرجة
�أجربت �أبي على تقنني امل�رصوفات "( )83ومع ازدياد
�شعلة املقاومة يزداد ت�ضيق املحتل الربيطاين على
ال�شعب الفل�سطيني وينعك�س �صدى ذلك على ال�شارع
الذي يتحول �إىل مكان غري �آمن ":غادرنا باجتاه
ال�سوق و�سط خوف وتوج�س ,فكثافة النريان ا
ملنطلقة من فوهات البنادق ...ال ينبي بخري ...حركة
النا�س امل�ضطربة يف ال�شوارع القريبة زادت من حدة
خماويف )84(".لقد �أ�شار الراوي �إىل م�سلك اجتماعي
يتمثل يف زيارة النا�س للأماكن التي يعتقدون �أنها
مقد�سة ,كزيارتهم ملقام ( قرب النبي روبني ) كما
بينّ الفعاليات التي يقوم بها الفل�سطينيون الذين
يزورون هذا املقام ,ويعلل الراوي هذه الزيارة ب�أنها
و�سيلة للتهرب من الواقع ال�صعب الذي يعي�شونه:
"فاج�أين ذلك االندفاع املحموم من قبل النا�س
لزيارة تلك البقعة التي يقال �إن فيها قرب ًا للنبي
روبني � ,سيل متدفق يزحف من قلب املدينة جتاه
ذلك املكان  ,....جموع متوج من حولنا حمدثة كل
ما يف الأر�ض من �صخب و�ضجيج ,بع�ضه ناجت عن
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�سمات �صوفية متعددة ,تتجه نحو املكان م�صحوبة
بالطبل والرايات ...حلقات غناء و�أخرى للدراوي�ش
ي�ستعر�ضون فيها مهاراتهم يف �رضب ال�شي�ش داخل
�أج�سادهم دون �أن تنزل قطرة دم واحدة  .....لعبة
حتد ي�سمونها التبان ,يتقابل فيها ال�شخ�صان ,ثم
يدخالن يف تالحم ينتهي بفوز من يوقع خ�صمه �أر�ض ًا
,...حتى �شعرت يف حلظة ما وك�أن النا�س يبحثون عن
هذه املوا�سم ,ورمبا هم ي�صنعونها ويحيطونها بكل
هذه املظاهر وامل�شاعر املفعمة بالكثري من الأحا�سي�س
والعاطفة من �أجل �أن يهربوا من الراهن املعا�ش
}املعي�ش {"(. )85لقد متيز �أهل فل�سطني مبيلهم
الفطري نحو التدين وااللتزام وهذا ما ك�شف عنه
ال�شارع" :كانت ال�شوارع �شبه خالية من املارة
,الرجال جميعهم احت�ضنهم م�سجد البلدة لأداء
()86
ال�صالة".

البيارة

يرتبط مدلول البيارة يف الذاكرة اجلمعية للفل�سطيني
باملكان الأول املت�صل بالطم�أنينة واخلري وال�سعة
,وخلو احلياة من الهموم املرتاكبة .
وحتتل البيارة يف الوجدان الفل�سطيني مكانة
متقدمة من التعلق وال�شغف الذي قد ي�صل �إىل منزلة
االندماج والتوحد ,لذا ال عجب �أن ت�شيع �أغاين
البيارة ومفرداتها يف املوروث ال�شعبي الفل�سطيني
 )87(,ولأن اجلانب الكبري لل�رصاع بني الفل�سطينيني
()88
وال�صهاينة كان �رصاع ًا حول الأر�ض الزراعية .
لقد ع�شق الفل�سطيني البيارة التي هي مبثابة رمز
للأر�ض الفل�سطينية ,وهذا ما عرب عنه الراوي من
خالل و�صفه لها "تابعنا �سرينا بني �أ�شجار الربتقال
املنداة حباتها بقطر الندى وخيوط ال�شم�س املت�سللة
من بني الأغ�صان وال�سحب التي ت�سعى جاهدة
حلجبها ,فت�ضفي عليها بريقا يحيلها �إىل كرات ذهبية
()89
ت�رس الناظرين ".
ك�شفت البيارة عن التوغل ال�صهيوين يف الأر�ض
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الفل�سطينية من خالل م�ستعمراتهم املوجودة يف كل
مكان" :ال يا بني ..الكوبنيات يف كل مكان  ...وقاعدة
تنبت مثل الفطر)( )90كانت البيارة رمزا للعطاء
والربكة ومعلما من معامل االقت�صاد الفل�سطيني يف
تلك الفرتة ,وهذا ما ك�شفت عنه فرحة العمال عند
اكتمال جنيهم الربتقال لت�صديره للخارج ":يو�ضع
يف �صناديق يرفعها احلمالون على ظهور ال�شاحنات
املتوقفة بقربهم وحني تكتمل احلمولة تهدر املحركات
�إيذانا بالرحيل و�سط دعاوي احلا�رضين وزغاريدهم
�,س�ألت �أبي عن وجهتها ,فقال �إىل امليناء ومن هناك
�إىل اخلارج "( )91لقد احت�ضنت البيارة املقاومة
الفل�سطينية حيث �أ�صبحت معلما من معامل املقاومة
,ومركزا النطالقها ":غري �أن الذي �أثار انتباهنا على
نحو ملفت ,هو خروج عدد من امل�سلحني من بني
الأ�شجار قا�صدين ال�شارع الرئي�س "( )92وك�شف من
خاللها الراوي عن افتخار الفل�سطينيني باملقاومة:
"�أ�صلهم جماعتنا ,متل ما تقول منا وفينا ...عقب
�سامل بارتياح ال يخلو من مباهاة "( )93و�أو�ضح تنوع
الأ�ساليب التي تتخذها املقاومة يف ممار�سة مهامها:
"كانوا ميرون يف و�ضح النهار �أحيان ًا ك�أي جماعة
من النا�س تبحث عن قوتها ...يختلون ب�سامل...
و�أحيان ًا ي�أتون يف الليل بكامل �سالحهم وعتادهم ...,
ويف بع�ض الأوقات يكون حديثهم هم�سا ,فال ت�شعر
بوجودهم  .....طلعوا من هان والبلد ولعت "( )94لقد
�أ�ضحت البيارة مكان ًا لالنخراط يف املقاومة "بعد تلك
اجلل�سة الدافئة �أ�صبح �أبي ع�ضوا رئي�سا يف اجلماعة
"()95ومكان ًا لتخبئة الأ�سلحة "و�أ�شار �إىل البندقية
قائ ًال خذها ود�سها يف كوم التنب "(, )96ك�شف الراوي
من خاللها عن توزيع املهام بني املقاومني�" :أ�صله
�سامل خدم مع طبيب يف اجلي�ش الرتكي �...أدركت
حينها �رس بقائه يف املكان كلما خرج الرجال لأداء
مهمة من هذا النوع ( )97حتولت البيارة �إىل مكان
غري �آمن يبعث على اخلوف "خوف �أبي من القادم
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املجهول كان وا�ضح ًا ,رغم حر�صه على مداراته عني
"( )98ك�شف الراوي من خاللها عن ب�ساطة �أهل القرية
,واعتقادهم بربكة الأولياء ":اهلل يرحمك يا مربوك
()99
...لو �شافها لتفل عليها وم�شي"
لقد كانت البيارة امتداد ًا للقرية ت�ستدعى ذكرياتها
اجلميلة �":أقبلت على �شطائر مغمو�سة بالزبد
والع�سل ...تذكرت حينها خمي�س ال�شيخ �إبراهيم
يوم �أن خبزت �أمي كمية من ال�شطائر املح�شوة
بالقرفة وال�سكر,من �أجل توزيعها على املقرئني
بالقرب "(� )100أظهرت الفقرة ال�سابقة م�سلك ًا اجتماعي ًا
يحر�ص عليه �أهل القرى ,يتمثل يف عملهم (خمي�س
امليت) وتوزيعهم للحلوى على املقابر .

العربة (احلافلة)
عك�ست العربة ب�ساطة �أهل القرية وانقطاعهم عن
العامل اخلارجي ,و�صعوبة ظروفهم االقت�صادية:
"كانت املرة الأوىل يف حياتي التي تط�أ فيها قدماي
هذا الوح�ش املمدود �أمامي كثعبان طويل ...عامل
�أ�سمع به و�أراه لكني �أجهله ...اكتفي ب�سماع جتارب
الآخرين ممن حالفهن احلظ �أو �شاءت ظروفهم
ب�صعوده" ( )101لقد �أ�ضحت العربة مركز ًا لتعليم
الأبناء مبعامل الأر�ض الفل�سطينية ومدنها  " :هذه
هربيا ...هذه اجلية  ...املجدل ...الق�سطينة...
ازدود ...يبنا ...عيون قارة )102( "...وكانت مكان ًا
يعربون فيه عن ر�ؤاهم االجتماعية  ,حيث كان �أهل
القرية دقيقني يف اختيارهم لأ�صهارهم "خ�صو�ص ًا
�أن �إبراهيم الأعرج الذي يعتز بن�سبه ويباهي به ال
ي�ساوي �شيئ ًا يف (املربوكة)بل تعده ب�شيبها و�شبابها
يف زمر الرزايا والتفه من الرجال "( )103ومكان ًا
يك�شفون من خالله عن م�ساندة االنتداب الربيطاين
لليهود يف م�سعاهم لال�ستيالء على �أر�ض فل�سطني,
ودعمهم يف كل ما يقرتفون من جرائم بحق ال�شعب
الفل�سطيني �".أ�صل اليهود م�ش فاكني عنا  ....كل
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يوم وهم طالعني } طالعون { بق�صة وحكاية ...
املرة هاي �صار حايط الرباق ملك �أبوهم  ...ماكفاهم
اللي نهبوه منا ,الحقينا حتى يف دينا والإجنليز
املالعني �سايقني معهم � ....صار الدم للركب ...يف
القد�س ع�رشين } ع�رشون { �شهيد ًا ,ويف يافا ع�رشة
وحيفا ما بعرف خم�سة وال �سبعة ...,اليهود م�ش
فاكني حتى يحرقوا الأخ�رض والياب�س "( )104كما
و�أ�صبحت احلافلة مكان ًا للتندر ولو بق�ص�ص خمتلقة
لعلهم ين�سون ما يكابدون من هموم � ":صحيحة
الق�صة اللي حكاها الأعرج على ل�سان �صهره وال زاد
فيها و�ساق �,س�أله �أبي با�ستخفاف جاهر لإخفائه
عن الرجل �...ضج احلا�رضون بال�ضحك ,البع�ض
�شكك بالرواية والبع�ض كذبها متاما دون حياء �أو
وجل ...حرمت عليك عي�شتك يا ن�صاب يا �ضاليل ....
ولك هذه �أ�صغر �ألف مرة من طاحونة عمك ون�سيبه
الهامل ,دوت احلافلة بال�ضحك)105("...حتولت
احلافلة ب�سبب الظروف ال�سيا�سية ال�صعبة ,وتغول
اليهود و�سيلة للموت "�صوت الزجاج امله�شم فوق
ر�ؤو�سنا زاد من معاناة البع�ض ,خ�صو�ص ًا بعد �أن
�صدرت عدة �رصخات مكتومة من �أماكن متفرقة
بداخل احلافلة ....حالة الإرباك امل�شحونة بلحظات
()106
اخلوف التي تنتابنا ".

احلظرية

�أبرز املكان الفرق بني القرية واملدينة من خالل
تربية املوا�شي ,فمعظم الأغنام يف احلظرية من النوع
ال�شامي بخالف الأمر يف القرية التي ال يوجد فيها
مثل هذه الأغنام �إال عند القلة القليلة ,وهذا يعك�س
بدوره �أن �أهل املدينة �أي�رس حا ًال من �أهل القرية ,وقد
ك�شف املكان عن تردي حال القرويني االقت�صادية
,ولنا �أن نتخيل �سوء هذه الأو�ضاع عندما يتحول
�رشاء مثل هذه الأغنام �إىل �أمنية لهم ":توجهت
برفقة �أبي �إىل �إطعام الأغنام املوجودة يف احلظرية
,كانت يف معظمها �شامية �ضخمة ,على عك�س التي
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نربيها يف (املربوكة)�أذكر كم متنت �أمي لو كان لها
واحدة مثلها ,خ�صو�ص ًا بعدما ر�أتها يف دار املختار
()107
,.....فهل �ستبقى �أمانيها �أحالما م�ستع�صية "
لقد عك�ست �أحالم الأم �أحالم ال�شعب الفل�سطيني
يف حتقيق �أمانيه التي يتطلع كل فرد من �أفراده �إىل
حتقيق ولو الب�سيط منها  ,ولعل يف ال�س�ؤال املطروح
�إ�شارة �إىل تردي �أو�ضاع هذا ال�شعب,و�إىل عظم
امل�ؤامرة التي حتاك �ضده ,مما حال بينه وبني حتقيق
كثري من هذه الأماين .

ال�سوق
يعد ال�سوق من املعامل الدالة على حيوية املدينة
,ون�شاطها التجاري,وفارق ًا مييزها عن القرية
ودا ًال يعك�س �أحوال املدينة ال�سيا�سية واالجتماعية
والتجارية ,فمن الناحية التجارية يك�شف عن
ن�شاط احلركة التجارية,مما يعني هدوء الأحوال
ال�سيا�سية ":كان ال�سوق عامر ًا بالنعم من كل
�صنف...بال�ضجيج ...باحلياة....ب�ضائع مكد�سة
يف كل مكان...يف املحال وعلى �أبوابها "(" )108دخلنا
ال�سوق الذي كان ينب�ض باحلركة واحلياة �,أ�صوات
الباعة حتا�رصنا من كل جانب "()109ويعك�س ال�سوق
خ�صوبة هذه الأر�ض املباركة "م�شاهد الفاكهة
املر�صو�صة �....أ�صنافها املتعددة تثري النف�س
وتفتح ال�شهية "( )110ومن الناحية ال�سيا�سية ي�صبح
�أحيان ًا دا ًال على تردي الأحوال ال�سيا�سية ,ومن ثم
ينعك�س ذلك �سلب ًا على احلركة التجارية  ".ال�سوق
�شبه خال من املارة والباعة...رجال ال�رشطة من
العرب والإجنليز ينت�رشون بكثافة مل ن�شاهدها من
قبل ...يرتكون من حالفه احلظ ويقتادون من خالفه
�إىل عربة تقف يف زقاق قريب"( )111ومن الناحية
االجتماعية ك�شفت عن م�سلك اجتماعي  ،وهو عدم
�سماح �أهل املدينة للن�ساء بالنزول �إىل ال�سوق �إال ما
ندر ,ويف هذا داللة على ترف املر�أة احل�رضية مقارنة
باملر�أة القروية التي ا�ضطرها �شظف العي�ش للنزول
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لل�سوق لبيع ما لديها من ب�ضاعة ,ويف هذا دليل
على �أن املدينة امتداد طبيعي للقرية "خ�صو�ص ًا �أن
النا�س هنا ال ي�سمحون للن�ساء بالنزول �إىل الأ�سواق
�إال فيما ندر...,فلم �أ�شاهد �سوى بع�ض القرويات
الآتيات من خارج املدينة يبعن ما جلنب من القرية".
( )112كما وك�شف عن تنظيم �أهل املدينة لأمور حياتهم
,وهذا �أمر طبيعي تفر�ضه عليهم طبيعة حياتهم
باملدينة,ولنا �أن ن�ستنتج من خالله �أن �أهل القرية
�أطيب قلب ًا من �أهل املدينة ".لكنني اكت�شفت بعد ذلك
�أن النا�س ال يخلطون بني العواطف والعمل ...بني
احل�سي واملادي ...بني اخلا�ص والعام ...على عك�س
ما �ألفته يف (املربوكة)وما ن�ش�أت عليه مما جعلني
ً ()113
�أ�شعر بالغربة �أ حيانا "

امل�ست�شفى
كان امل�ست�شفى _وال زال_ �شاهد ًا على الإجرام
ال�صهيوين املدعوم مب�ساندة االحتالل الربيطاين
,ودا ًال على �صرب ال�شعب الفل�سطيني وقوة حتمله
,وثقته ب�أن الفرج قريب �":أحد اجلنود دفعها
بعقب البندقية ...كنا بداخل امل�ست�شفى...خرجت
�أمي بوجه حزين و�أعني دامعة ,دنت منا وقالت
ب�صوت �أج�ش :ربنا يعو�ضك خري يا بني ...اللي يف
بطنها راح ...اللي عند اهلل قريب يا بني "()114ومن
املفارقات العجيبة �أن هذا املكان الذي �شهد الأمل
بفقدان اجلنني �,شهد ميالد الأمل بقدوم مولود
جديد ,وك�أنه ي�شري �إىل �أ�صالة هذا ال�شعب الذي
ي�أبى االنك�سار ,فهو يف حالة عطاء متجدد وم�ستمر
,فالعالقة بني الفل�سطيني وهذا املكان عالقة جتاوزت
حدود املكان لي�صبح امل�ست�شفى جزءا من حياة هذا
ال�شعب ,ي�ستقبل �شهداءهم ويعك�س �آالمهم ,ويعلن
عن �آمالهم و�أفراحهم مبيالد جيل مقاوم �":شو
اال�سم اللي اخرتته؟ �سـ�ألني الطبيب م�ستف�رس ًا .
()115
عز الدين ,رد �أبي دون االلتفات �إىل �أي منا "" �رصاخ انطلق فج�أة من داخل امل�ست�شفى ....,
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لتبيني حينها �أن �أحد امل�صابني قد فارق احلياة
()116
�أثناء �إجراء جراحة له "

حارة التخا�شيب

�أدى تردي الأحوال ال�سيا�سية واختالفها �إىل اختالف
تركيبة املدينة ,فلم تعد املدينة هي املدينة الأوىل بل
�أ�صبحت ت�ستقبل املعاناة بكل معاملها ,وهذا يتبدي
لنا من خالل الأحياء الفقرية املنت�رشة يف جنباتها
"�شاهدنا جمموعة من الأك�شاك امل�صنوعة من
ال�صفيح واخلي�ش املدعوم بعيدان البو�ص املجلوبة
من الأودية القريبة ....رمبا جاوزت يف عددها
اخلم�سني خ�صا ....,هذه حارة التخا�شيب يا �سيدي
....غالبية قاطنيها جا�ؤوا من املناطق اجلنوبية و�أن
بع�ضهم قد جلب �أفراد �أ�رسته للعي�ش معه من �أجل
�إعانته يف بع�ض الأعمال التي حتد من �شظف العي�ش
()117
وق�سوته ".

الكوبانية ( امل�ستوطنة )

ينظر الفل�سطينيون �إليها كمكان معاد ,ال يجلب
�إال ال�رش ,وقد ك�شف اختيار اليهود ملوقعها عن
ا�سرتاتيجية تعك�س خمططات ال�صهيونية الهادفة
�إىل بث الرعب يف نفو�س املواطنني ,وت�شجعهم على
الهجرة ,وي�شري هذا االختيار لهذه املواقع �إىل
االعتبارات الأمنية التي يقد�سها ال�صهاينة وما زالوا
,حيث اختاروا املواقع التي تف�صل بني املدن ,حتى
ي�سهل عليهم التحكم يف هذه املدن ,واحلد من متددها:
"فال مي�ضي يوم دون �أن ي�سمع فيه �صوت الر�صا�ص
خ�صو�ص ًا عند الأطراف املحاذية للكوبانية ...,حتى
قوافل التجار املنطلقة جتاه يافا واخلليل �,أ�صبحت
ً ()118
تواجه خطرا "
"�إذ مل نكد منر من �أمام كوبانية يدمرد خاي
الواقعة مبحاذاة الطريق الرئي�س الوا�صل بني
غزة ويافا ,حتى باغتنا �سيل من الر�صا�ص املنطلق
من �أبراجها )119( ".وهكذا �أ�صبحت الكوبانية (
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امل�ستوطنة ) رمز ًا لالغت�صاب والتمدد اليهودي يف
الأر�ض الفل�سطينية  ،كما �أ�صبحت م�صدر ًا للعدوان
على ال�شعب الفل�سطيني وبث الرعب واخلوف يف
نف�سه �إىل جانب القتل و�سفك الدماء .

املدر�سة
ك�شف الراوي من خالل احلديث عن املدر�سة تقدي�س
�أهل فل�سطني للعلم وحر�صهم عليه ,ويف هذا داللة
على ازدياد الوعي الفل�سطيني بقيمة العلم يف الإ�سهام
يف تغيري هذا الواقع املرير ":وجل�سنا نتبادل �أطراف
احلديث ....ف�أطرق الأ�ستاذ قلي ًال ثم نظر �إىل عمر
و�س�أله قائ ًال �:شو خططك بعد هيك ؟
راح �أعمل مدر�س ًا يف (املربوكة ) و...املربوكة �صار فيها مدر�سة ؟ّ!!قاطعه منده�شامدر�سة وال هيك مدر�سة بد�ؤوا فيها من �سنتنيوقبل �شهر انتهوا
يا خوي (املربوكة )كلها �ساهمت يف املو�ضوع وما()120
ق�رصت

الدكان
�شغل هذا املكان م�ساحة ال ب�أ�س بها يف الرواية حمل
الدرا�سة ,وقد ك�شف الراوي من خالله عن دالالت
متنوعة ومتداخلة منها �أن املدينة الفل�سطينية كانت
وما زالت مركز ًا داعم ًا للقرية يف �شتى املجاالت
وخا�صة املجال االقت�صادي" :و�ضع �أبي عباءته
على كتفه وق�صد الدكان ...ثم هم�س قائ ًال �:رضوري
جنيب ب�ضاعتنا من يافا ...الب�ضاعة هناك �أرخ�ص
"( )121وقد انعك�س �سوء الأحوال ال�سيا�سية �سلب ًا
على االقت�صاد الفل�سطيني مما �أدى ببع�ض املواطنني
�أن يخاطر بحياته من �أجل احل�صول على لقمة
العي�ش ,ويك�شف هذا عن �سيا�سة االحتالل الربيطاين
الرامية �إىل الت�ضييق على النا�س من �أجل دفعهم لرتك
الوطن ,ومن ثم ت�صبح الظروف مهي�أة لل�صهاينة
الحتالل الأر�ض "من وين ن�شوف اخلري والإجنليز
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م�ش عاتقني حد فينا ....حتى ن�سوا نا �سجنوها.
 ن�سوانا معتقلني حرمة الغلبان اللي �شفته قبل �شواي..قال م�سكوها بت�رسق من الكمب
يعني كل ال�رضب اللي �سمعناه الليلة كان عليها()122
"
كان الدكان مكان ًا لت�شكيل الوعي من خالل التحذير
من الهجرة غري ال�رشعية لليهود �إىل فل�سطني ,ودعم
االحتالل الربيطاين لها ,وهذا يدل على �أن هناك
ا�ست�شعار ًا لدى طبقة املثقفني الوطنيني بخطورة
ما يخطط له ك ٌل من ال�صهاينة والإجنليز لال�ستيالء
على �أر�ض فل�سطني "من الزبائن الذين يرتددون على
املحل ...الأ�ستاذ يو�سف...يعمل مدر�س ًا يف �إحدى
مدار�س املدينة ...
ال يا عمي ,اجلريدة بتقول بالبنط العري�ض "اللجنةالعربية تدعو الوجهاء يف يافا الجتماع عاجل يف 4
فرباير  1923ليتم فيه تدار�س الو�ضع النا�شئ عن
هجرة اليهود غري ال�رشعية �إىل فل�سطني وف�ضح دور
()123
الإجنليز املتواطئ يف ذلك .
لقد ك�شفت اللقاءات والأحاديث التي كان الدكان
مكان ًا لها عن اجلرائم التي كان يرتكبها ال�صهاينة
بحق ال�شعب الفل�سطيني من �أجل الت�ضييق عليهم
,ودور اللجنة التنفيذية يف قيادة احلركة الوطنية
,وهذا يعك�س بدوره مقاومة جيل الآباء للمخططات
ال�صهيونية الإجنليزية وتقدميهم الت�ضحيات يف
�سبيل ذلك ,ولكن امل�ؤامرة كانت �أكرب منهم ,ال كما
يروج البع�ض عن تقاع�سهم وتخاذلهم يف الدفاع عن
�أر�ض فل�سطني "وجدت املحل مفتوح ًا حلظة �إيابي
�إليه ...دخل الأ�ستاذ يو�سف متلفعا مبعطف ثقيل
...ثم قال ب�شيء من الأ�سى :يا �سيدي �...شباب مثل
الورد قاعدة متوت وال حد �سائل فيها.
امبارح قتلوا ابن �أبو وليم وهو راجع من ح�سبةال�سمك ...

ماجد النعامي ،مجاليات املكان يف رواية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص (2013،)249-223

ال حول وال قوة �إال باهلل ...واهلل اليهود ما همم�صليني عالنبي .
ع�شان هيك يا عمي دعت اللجنة التنفيذية مل�سرياتحا�شدة يوم � 27أكتوبر )124(".1933
ك�شف ما كان يطرح يف الدكان عن دور املثقفني
املخل�صني يف توعية النا�س وقيادة اجلماهري نحو
التغيري الذي يبد�أ من داخل الإن�سان جلعله ينظر
�إىل الأمور بب�صرية ناقدة ":غري �أن الأ�ستاذ يو�سف
ظل دوم ًا نربا�سي الذي �أهتدي به ...وجعلني دائم
البحث وال�س�ؤال �,صحيح �أن نظرتي للأ�شياء تبدلت
و�أن فهمي �أ�صبح �أكرث �شمو ًال وات�ساع ًا ....غري �أن
�إح�سا�سي املتنامي بالتبدل احلا�صل يف داخلي ,كان
دائم التح�رض ل�صد �أي �شيء ي�شدين �إىل الوراء
. )125(".كما و�أبرز الدكان كمكان حي متفاعل مع
الأحداث قدرة الفل�سطينيني على تطوير �أدواتهم
وو�سائلهم الن�ضالية ":كما كانت البداية بالتظاهر
واالحتجاج ,ثم حتول الأمر �إىل �إغالق املحال
واملتاجر,لدرجة �أنه مل يعد يف مقدوري فتح املحل
يف الأيام الأوىل من الأحداث ...لكن الأمر بدا ي�أخذ
�شك ًال �آخر من �أ�شكال الت�صعيد حني �أغلقت املدار�س
�أبوابها وبد�أت الدعاوي للإعالن عن �إ�رضاب �شامل
(. )126
يعم البالد ب�أ�رسها ".
لقد كان ل�سيا�سة الت�ضييق التي انتهجها كل من
الإجنليز وال�صهاينة �,أثرها على الفل�سطينيني ,حيث
�أ�صبح ثمن الأر�ض ال ي�ساوي �شيئ ًا ,وهذا من �ش�أنه
�أن يدفع النا�س لبيعها �,أو حتى التفكري ببيعها ,وهذا
ما ي�صبو �إليه االحتالل الإجنلو�صهيوين ,ونلم�س
ذلك من خالل التفكري ببيع املحل .
 الأر�ض �صارت ب�سعر الزبلبكم الدومن ؟خم�س لرياتيعني لو فكرنا يف بيع املحل الكبري ميكن ن�شرتي()127
ع�رشين دومن
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ك�شف عالقات النا�س وارتباطهم بالدكان كمكانعن تعلق الفل�سطينيني ب�أمل انت�صار الأملان على
االجنليز ,مما ينعك�س �سلب ًا على ال�صهاينة املوجودين
يف فل�سطني  ,ولكن نلم�س ي�أ�س الفل�سطيني من الدول
املجاورة يف ن�رصتهم �أو مد يد العون لهم "ي�صبح
دكاين ملتقى لكل من �أراد معرفة ماذا يحدث ...
الأملان بلغوا فرن�سا ...واحلبل ع اجلرار...عقبال ما يبلغوا الإجنليز كمان ويريحونا من�رشهم ...
ما هو �إذا انك�رست �شوكة الإجنليز راح تنك�رس()128
�شوكة اليهود "
كان الدكان مركز ًا لت�شكيل الوعي اجلمعي باملخطط
ال�صهيوين اللعني ,لك�سب التعاطف الدويل ,ومن
ثم اال�ستيالء على �أر�ض فل�سطني "جاءين الأ�ستاذ
يو�سف يوم ًا حام ًال �صحيف ًة ,فالت�أم اجلميع لر�ؤيته
كالعادة .....
يا جماعة كله مربوط يف بع�ضه ,اليهود بعد احلربزادوا �أ�ضعاف ًا م�ضاعف ًة ,بحجة الهروب من املجازر
()129
والعامل متعاطف معهم"
"حبة املهجرين خلفهم كل الدنيا وقاعدين بت�آمروا
يف الأمم املتحدة ليعطوهم ن�ص البلد واحنا ما لنا
()130
ظهر ي�سندنا "

املكان ودوره يف البناء الفني للرواية
الرواية كل متكامل ال ينف�صل جزء �أو عن�رص منها عن
الآخر,فهي كائن حي تتكامل فيه العنا�رص ,وتتداخل
الأحداث ب�صورة مرتابطة,وتتما�سك اجلزئيات
بحيث يكون النمو فيها طبيعيا من بدايتها �إىل
نهايتها ,ويف كل ذلك تتكون يف قالب متما�سك خا�ضع
لر�ؤيا الكاتب من حيث التكنيك الذي يراه .لذا ف�إن
الرتتيب الفني �أو الطبيعي للأحداث يجب �أن ال يكون
عائق ًا يف طريق حرية الروائي يف عر�ض الأحداث
,فمن حقه �أن يبد�أ مراعي ًا احل�س الزماين واملكاين
لتطورها,ومن حقه �أن يرتد ليبد�أ من املا�ضي عن
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طريق ا�سرتجاع الذكريات لربط امل�شاهد ,وتو�ضيح
()131
الر�ؤية الفنية لها .
�إن البنية ال�رسدية تتحدد ب�إيقاع الزمن يف ف�ضاء
املكان كما تت�شكل مبالمح �أحداثها وطبيعة
�شخ�صياتها ومنطق العالقات والقيم داخلها ون�سيج
�رسدها اللغوي ,ثم �أخري ًا بداللتها العامة النابعة من
()132
:ت�شابك وت�ضافر ووحدة هذه العنا�رص جميعا.
لقد وفق الكاتب يف الربط بني الزمان واملكان ,وت�أكيد
العالقة بينهما وت�شابكها يف ت�سيري �أحداث الرواية
,واالنتقال عربها دون قيود تفر�ض على حركته,مع
مراعاة وحدة العمل الفني ومتا�سكه ,وقد يرجع
ال�سبب يف ذلك �إىل رغبة الروائي يف اخلروج على
النمط التقليدي يف ترتيب الأحداث وت�سل�سلها زماني ًا
ومكاني ًا لغاية فنية تتمثل يف الرتكيز على احلدث
وجعله ب�ؤرة االهتمام ,وحتويل انتباه املتلقي من
متابعة الت�سل�سل التقليدي وماذا بعد؟ �إىل ال�سببية
والكيفية ملاذا؟وكيف؟ ,وهذا يعطي الأحداث حركة
وحيوية ,ويثري خيال القارئ يف انتقال الأحداث
من احلا�رض �إىل املا�ضي ثم العودة من املا�ضي �إىل
احلا�رض ثانية  )133(.وعلى �سبيل املثال يتحول الليل
�إىل هاج�س قلق وخوف يطارد الفل�سطينيني ,ويلقي
بظالله على بيت الراوي ":مل �أدر ما الذي �أيقظني
�أو ًال �,أهو �صوت الر�ضيع يف ح�ضن �أمه �,أم �صوت
الر�صا�ص املنهمر كاملطر يف ليلة عا�صفة ,نظرت
�إىل زوجتي نظرات خوف وتوج�س ,فلم�ست ذاك
ال�شيء يف نظراتها ....ر�أيت �أبي متكئ ًا ...ينفث
بدخان لفافته ب�صمت وترقب ...,فوت يا رجل �أنت
وابنك خلي الليلة مت�ضى عخري ,جاء �صوت �أمي من
الغرفة �ضعيف ًا منهك ًا "( )134وي�صبح الكامب ( مع�سكر
االعتقال ) رمزا للعداء  ,فاللحظات احلا�رضة
ت�ستعيد ذكريات الزمن املا�ضي لت�ؤكد ظلم االحتالل
و�صلفه ":معتقلني حرمة الغلبان اللي �شفته قبل
�شوي ...
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يعني كل ال�رضب اللي �سمعناه الليلة كان عليها�.أوم�أ بر�أ�سه وم�ضى ,تبعته بنظراتي امل�شحونة
بالأ�سئلة والهواج�س ....تذكرت يوم �أن عاد من
املعتقل ....قفاه الذي يقابلني �أعاد يل �صورة ظهره
املحفور بفعل الكرابيج التي انهالت عليه ...ونار
الأمل الذي يغر�س �أنيابه يف كل مو�ضع من ج�سده
.....ت�ساءلت حينها �إن كانت �ستلقى امل�صري ذاته
()135
وهل �ستقوى على حتمل ذاك اجلحيم ".
متكن الراوي  -ب�صورة عامة – من جعل توظيفه
للزمان واملكان مرنا ,حيث ي�رسح بخياله يف حلظة
ينعدم فيها الإح�سا�س بالزمان �أو املكان ملراجعة
الذات ,وطرح جمموعة من الت�سا�ؤالت التي تع�صف
بذهنه �,أو تدور بخلده ,وت�شكل هما لي�س �شخ�صيا
بل عاما ليمكن �سحبه على �رشيحة وا�سعة من �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ,فالنظر للمكان يتغري بتغري
الزمان ":عيدان البو�ص املحيطة باحلو�ش الذي
يلفني ...تنع�ش النف�س فيها �إح�سا�س ًا غريب ًا باحلياة،
ورمبا بالأ�سى �أحيان ًا ,خ�صو�ص ًا حني تقتادين مرارة
الأ�سئلة �إىل �سطوة الراهن الذي �أتى بي �إىل هنا,بعيد ًا
عن الأهل و الولد ,ملاذا تركنا (املربوكة)وجئنا �إىل
هنا �,أ من �أجل املال ؟�أم هرب ًا من اجلوع واخلوف
هل عجزت (املربوكة )�أن تظل �صدرنا احلنون كما
كانت من قبل ؟"()136مل يعتمد الراوي يف توظيفه
للزمان واملكان على مراعاة احل�س الزمني ,وترتيب
الأحداث بحيث تنمو منوا طبيعيا ,بل يلعب بهما لعب ًا
حر ًا ومييل �إىل ا�ستخدام النقالت �أو عر�ض عدد من
امل�شاهد التي تكون يف النهاية رواية متكاملة ,حيث
ينتقل عرب م�شاهد متعددة ,ويف �أزمنة خمتلفة ,ليبني
طبيعة ال�رصاع احلادث من قتل وت�ضييق واعتقال
وتخريب ,كا�شف ًا �أثر تلك الأحداث على نف�سية
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني ,ومبين ًا التغري الطاريء
,وتردي الأحوال املعي�شية ,وال�شعور بعدم وجود
الأمن وانعكا�ساتها ال�سلبية على ال�شعب ,فهو يتنقل
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بني القرية والبيت ,وال�شارع ,واملدينة ,والدكان,
والكوبانية �,.....أما على م�ستوى الزمان فهو يربط
بني احلا�رض واملا�ضي ,وقد وفق يف ربطه بني الزمان
واملكان لتحقيق ر�ؤيته الفنية .
�أما على م�ستوى ال�شخ�صية فقد اختلف النقاد يف
نظرتهم لل�شخ�صية الروائية ,فمنهم من جعلها
مركز ًا للأفكار ,وجما ًال للمعاين التي تدور عليها
الأحداث " ,وبدونها ت�ضحى الرواية �رضب ًا من
الدعاية املبا�رشة ,والو�صف التقريري ,وال�شعارات
اجلوفاء اخلالية من امل�ضمون الإن�ساين امل�ؤثر يف
حركة الأحداث " ( )137و�أ�صبحت النظرة ال�شخ�صية
يف الرواية التقليدية ك�أنها كل �شيء يف الرواية,
بحيث ال ميكن ت�صور رواية دون "طغيان �شخ�صية
مثرية يقحمها الروائي فيها� ,إذ ال ي�ضطرم ال�رصاع
العنيف �إال بوجود �شخ�صية �أو �شخ�صيات تت�صارع
فيما بينها ,داخل العمل ال�رسدي"( )138ويف املقابل
جند بع�ض النقاد ينظر �إىل ال�شخ�صية على �أنها
جمرد عن�رص �شكلي وتقنى للغة الروائية مثلها
مثل الو�صف وال�رسد واحلوار,و�أنه مل يعد ممكن ًا
درا�ستها يف نف�سها ,مبعنى �أنها �شخ�ص �أو فرد له
م�شاعر ,و�أحا�سي�س ,ونادى بع�ض الروائيني اجلدد
ب�رضورة الت�ضئيل من �ش�أن ال�شخ�صية والتقلي�ص
من دورها عرب الن�ص الروائي �,إىل �أن وجدنا(كافكا)
يكتفي ب�إطالق رقم على �شخ�صية روايته
"املحاكمة"( )139وال ميكن لنا �أن نخو�ض يف مثل هذه
اجلداالت فكل ما يعنينا �أن هناك عالقة وثيقة بني
املكان وال�شخ�صيات التي تتحرك يف �إطاره .اعتمد
الكاتب يف الرواية حمل الدرا�سة ال�رسد با�ستخدام
�ضمري املتكلم ,ويبدو�أن ذلك يهدف �إىل "التحرك بني
وجة نظره غري املدققة مبا هو �سارد,وبني العامل الذي
يحكيه �,أو يحكي عنه ....ويرف�ض الراوية يف م�ألوف
العادة ,كل عودة �إىل الوراء يف م�سار الزمن ,وا�ضع ًا
نف�سه يف موقع ي�سمح له بال�رسد ,وذلك با�ستخدام ما
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ميكن �أن يطلق عليه (احلا�رض احلكائي) �أي �أنه
يتموقع يف حا�رض احلدث فيتحكم يف جمرياته حتكم ًا
�شديد ًا (�, )140أو �أن طبيعة احلدث يف الرواية ,وارتباط
الراوي به هو الذي فر�ض عليه هذا االختيار .
لقد لعبت ال�شخ�صيات يف الرواية حمل الدرا�سة ,دور ًا
مهم ًا يف الك�شف عن الكثري من الدالالت االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ,وذلك من خالل تواجدها
يف الأماكن املختلفة ,فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ,تعد
�شخ�صية الراوي ال�شخ�صية الرئي�سة التي �أ�سهمت
يف الك�شف عن �شخ�صيات الرواية من خالل تقدميها
لها ,ومن هذه ال�شخ�صيات التي كان لها ح�ضور بارز
يف الرواية :والد الراوي (�أبو ح�سن):لقد �شغلت هذه
ال�شخ�صية حيز ًا كبري ًا يف الرواية,حيث مثلت لنا دور
الفالح الوطني احلنون املحب " قالها �أبي واندفع
خارج ًا ,حلقت به وانطلقنا نحو املقربة ...,انكب �أبي
فوق اجلثمان وبكى ف�أبكى من كانوا يف املكان جميعا
"( )141ودور الأب �صاحب الكلمة الوحيدة يف البيت
(:ال تتعبي خمك يا ولية ....ا�سمعي الكالم ونفذي
اللي بقلك عليه .
()142
 حا�رض يا خوي حا�رض "ودور الكافل لأ�رس ال�شهداء "وديري بالك يف ظرفني
()143
لدار عمي ال�شيخ �إبراهيم"
ودور الأب املعلم للجيل "هذه هربيا قال �أبي :هذه
اجلية ...املجدل وهكذا دواليك الق�سطينة ....
()144
ازدود"....
ودور الفل�سطيني املقاوم (:عندها نظر �إيل �أبي
و�أ�شار �إىل البندقية قائ ًال خذها ود�سها يف كوم التنب
"(,)145وكل هذه الأدوار مار�سها من خالل دوره العام
كفالح مثابر يقا�سي الويالت يف �سبيل احل�صول
على لقمة عي�ش �,ش�أنه �ش�أن الكثري من الفل�سطينيني
" البلد �ضاقت علينا يا حرمة وربنا قال :ا�سعوا يف
()146
مناكبها "
-خمتار القرية :قدمه لنا الراوي ك�شخ�صية ايجابية
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لها ح�ضورها ودورها الفعال يف القرية "ال تتعب
حالك ...املهم �أنها نفدت واللي م�سكوها تكفلها
املختار وروحت "(")147اعتلى املختار املنرب ,راح
يخطب فينا ب�صوته اجلهور ....حتدث عن املوت
واحلياة ...عن الدنيا والآخرة ...وعن ال�شهداء
ودرجاتهم ...عن ال�شيخ �إبراهيم و�سريته ,فبكينا
"(")148مدر�سة وال هيك مدر�سة
حي اهلل املختار ,ظل املو�ضوع يف باله حلني ما()149
�أجنزه"
الأ�ستاذ يو�سف :مثل لنا �شخ�صية جيل ال�شبابالواعي �صاحب الب�صرية الناقدة ,الذي يوظف �أجماد
املا�ضي لبعث احلا�رض "على عك�س الأ�ستاذ يو�سف
الذي كان احلا�رض همه وقوت يومه ,مل �أ�سمعه
باملطلق يتحدث عن املا�ضي ب�أي �شكل من الأ�شكال
,و�إن حتدث ر�أى فيه حا�رض ًا �صنعه �أهله وم�ضوا
وال يحق لنا �أن ن�سلبه منهم �,أو ندعي االنت�ساب �إليه
()150
طاملا بقينا عاجزين عن مواكبته والبناء عليه "
�أما باقي ال�شخ�صيات فقد �أتت �أغلبها بال �أ�سماء �أو
معامل حمددة ,وهي تعمل م�ساندة ل�شخ�صية الراوي،
وتظهر يف املواقف التي حتتاج �إىل طرح وجهات نظر
متعددة� ,أو يف بع�ض املواقف التي ال يريد الراوي
�أن يديل فيها بر�أي �رصيح �,أو لإظهار بع�ض �سمات
الت�أزم النف�سي والفكري الذي ي�سيطر على �رشيحة
من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني .
ويعد احلدث من العنا�رص الرئي�سة يف ت�شكيل العمل
الروائي ,ويعني احلدث اقرتان فعل بزمن معني
,والتحرك يف مكان حمدد ,واحلدث هو الذي يبعث
يف الرواية القوة واحلركة والن�شاط ,وهو املحرك
لل�شخ�صيات التي ت�سوق احلوادث الواحدة تلو
الأخرى ,حتى ت�ؤدي �إىل نتيجة مريحة ومقنعة
تطمئن �إليها النف�س وتعك�س منطق الكاتب ونظرته
للحياة "(. )151يجد املت�أمل للرواية حمل الدرا�سة
�أنها تخلو من حدث رئي�س ينمو ويتطور مع تدفق

241

ال�رسد ,بل هي نتف متفرقة من الأحداث تنثال عرب
خطوط الزمن من ذاكرة ال�سارد ,حيث متكن الراوي
من و�ضعنا يف ب�ؤرة الأحداث املتفرقة يف روايته,
من خالل الو�صف للقرية ,املدينة ,الدكان ,البيارة,
احلافلة ,امل�سجد ,ال�شارع  .....وما يجري عليها من
�أحداث ك�شفت يف جمملها عن الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية للفل�سطينيني يف فرتة
االنتداب الربيطاين وهكذا ات�ضح التكامل والرتابط
ومدى العالقة بني املكان وبقية عنا�رص الرواية من
زمان و�شخ�صيات و�أحداث وهو تكامل �أ�سهم يف بناء
الرواية بنا ًء فني ًا متما�سك ًا .

التقانات ال�سردية ودورها يف �إبراز املكان

•تيار الوعي:
يعد تيار الوعي من التقانات احلديثة التي ي�ستخدمها
كثري من الروائيني يف بناء رواياتهم  ,بهدف تقدمي
"املحتوى الذهني والعمليات الذهنية عن طريق
و�صف امل�ؤلف الوا�سع املعرفة لهذا العامل الذهني
"( )152وكان ال�ستخدام تيار الوعي يف الرواية �أهمية
كبرية �إذ �إن هذه الطريقة " تتيح للكاتب �أن ي�صور
لنا احلياة كما تت�صورها تلك ال�شخ�صية ,و�أن يك�شف
لنا عن نظرة ال�شخ�صية �إىل ال�شخ�صيات الأخرى
وبالعك�س,وهكذا ير�سم لنا معامل ال�شخ�صية من
خالل عاملها ال�شعوري والال �شعوري اخلا�ص ,ومن
خالل الأ�ضواء التي تلقيها ال�شخ�صيات الأخرى
عليها ,وبهذا يقدم لنا �صورة تن�ضح بالطرافة والألفة
()153
وال�صدق".
وقد وفق الكاتب يف توظيفه لهذه التقانة الأ�سلوبية
احلديثة,حيث ك�شف من خاللها ال�رصاعات الداخلية
,ور�ؤاه لل�شخ�صيات الأخرى,ونلم�س ذلك عندما
ذهب الراوي مع �أبيه �إىل حظرية املوا�شي ,وقد �أدت
ر�ؤيته للموا�شي ال�شامية �إىل ا�سرتجاع �أمنية �أمه،
"توجهت برفقة �أبي �إىل �إطعام الأغنام املوجودة يف
احلظرية ,كانت مبعظمها �شامية �....أذكر كم متنت
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�أمي لو �أن لها واحدة مثلها.....منذ ذلك التاريخ
وهي تلح على �أبي �أن يقتني واحدة مثلها ويف كل مرة
يعدها خري ًا �,إىل �أن فا�ض به الأمر ذات مرة ف�صاح
بها غا�ضب ًا :فكينا من هال�سرية عاد ....هذا اللي كان
ناق�ص �أ�شرتي معزة بحق مرة "( )154ور�ؤية الراوي
لأمه بعد ما و�ضعت جنينها �,أدى به �إىل ا�سرتجاع
احللم الذي ر�آه" .حذوت حذوه فلم�ست يف نظراتها
�إعياء ال حدود له ,تذكرت حينها احللم الذي مر بي
قبل �أيام ,جاءتني �شاحبة كاحلة ,على هذا النحو
الذي �أراه الآن ,لعلها كانت يف �شدة فجاءين طيفها
م�ستغيث ًا  ...,ترى هل عرج على �أبي �أي�ضا �أم �أنه �أثر
ال�سالمة وجاءين "( )155واخلوف الذي �أحاط بالراوية
عندما دق االجنليز بابهم ,جعله يتخيل امل�صري الذي
�سيواجه "للحظة خلتهم يدخلون علي مبا�رشة
ويطلقون النار ,ت�صيبني الر�صا�صات يف مقتل ,ف�أخر
يف مكاين �رصيعا ,فيتناهى �إىل م�سامعي �رصخات
�أمي املفجوعة  ,وعويل زوجتي التي انهارت �إىل
جانب طفلها �,صياح �أبي اله�ستريي وعراكه مع
اجلنود الذين انهالوا عليه �رضب ًا ب�أعقاب البنادق
,حتى جعلوه كومة بال حراك ,ثم تركوه على حاله
وم�ضوا )156(".لقد ا�ستدعى هذا امل�شهد الذي تخيله
يف تلك اللحظات املخيفة ,من الواقع امل�ؤمل الذي مر
ومير به �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ,فما حدث لغريه
ميكن �أن يحدث له ,ويربط الراوية من خالل هذه
التقانة ,بني املدن والقرى الفل�سطينية ,فامل�أ�ساة
التي يعي�شها �أبناء ال�شعب الفل�سطيني م�أ�ساة
واحدة ,ك�شفت عن �أ�صالة هذا ال�شعب وقوة تالحمه
وترابطه ",خرجت يافا عن بكرة �أبيها يف وداع
ال�شيخ اجلليل ,بكته اجلموع والنجوع ,فوجدتني
�أ�ستعيد ذكرى جدي ال�شيخ �إبراهيم يوم �أن خرجنا
()157
يف ت�شييع جنازته ".
•اال�ستباق والتوقع :
وهو ذكر حدث قبل وقوعه والإخبار عنه �,أي الإ�شارة
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�إىل �أحداث حتدث الحق ًا دون الإخالل مبنطقية الن�ص
,والتوقع هو الق�ص الذي يقوم على التنب�ؤ بوقوع
حدث معني بامل�ستقبل �أو احتمال حدوثه ,مع الإ�شارة
�إىل احلا�رض و�أحيان ًا ميتزج التوقع باال�ستباق،
فيحققا نوعا من ال�رسد اال�ست�رشايف الذي يقدم
فيه احلدث من موقعه يف الزمن القادم ,ليحتل
الراهن الآتي ,فيكون ال�رسد بالن�سبة للقاريء وك�أنه
()158
ا�ست�رشاف ملا �سي�أتي .
وقد وظف الكاتب هذا النوع من ال�رسد ,حيث توقع
الراوي �أن املر�أة التي هربت ومل يعتقلها الإجنليز
كانت زوجة ال�شيخ �إبراهيم �":صحيح اللي �سمعته
يا عم ,
�صحيح �صفية اتكفلها املختار وروحت�أه �صحيح ...على فكرة طلعت م�ستورة ما قرتعنك
ح�س من حينها  ...من �ساعة ما رد الباب
�أنا قلبي ّ()159
قلت �أنت  ".وتوقع والد الراوي بطرق االجنليز
لباب بيته لذا �أخرب ولده ماذا عليه �أن يفعل" :وا�سمع
يا ح�سني �,إذا االجنليز دقوا بابنا ارفع حالك وتدىل
يف دار عمك ال�شيخ �إبراهيم .....وقع �رضبات على
()160
بابنا عطل احلوا�س بداخلي ".
وتوقع الأ�ستاذ يو�سف ب�ضياع الأر�ض الفل�سطينية
وهذا ما حدث بالفعل -":البالد �ضاعت يا خوي يا
ح�سني ......اليوم �أو بكرة راح تخل�ص احلرب اللي
ما جانا منها غري النكبة .....ربنا ي�سرت وما تطلع
�رضيبة احلرب من جلودنا ....
�صدقت يا �أ�ستاذ ملا قلت من مدة يا خويف للحربتطلع من جلودنا ها هي طلعت من �أرواحنا
"(")161هذه البلد ما ظل فيها قعود ....اليوم �أو
بكرة راح نطلع منها �......أنا متابع وعارف اللي
()162
ما انت عارفه".
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•الو�صف:
الو�صف �أو الوقفة تقنية �رسدية تقوم على توقف
لل�رسد �أو الإبطاء يف عر�ض الأحداث ,حيث يبدو
�أن ال�رسد قد توقف عن التنامي,تاركا املجال
()163
لل�سارد لكي يقدم املزيد من التفا�صيل اجلزئية ,
والو�صف يعمل على �إنتاج املالمح حمددة ومف�صلة
,وهو يوغل يف دائرة املكانية,ويرتبط �أحيان ًا مبا تقع
عليه الر�ؤية الب�رصية ,وقد وظف الكاتب هذه التقانة
يف �أكرث من مكان يف الرواية حمل الدرا�سة,عاك�س ًا
من خاللها م�شاعره وانفعاالته جتاه ما يرى
وي�شاهد ,نذكر على �سبيل املثال و�صفه للإ�شاعة
التي انت�رشت بني النا�س�" :رست الإ�شاعة كالنار
يف اله�شيم "( )164وقوله وا�صف ًا القطار"كانت املرة
الأوىل يف حياتي التي تط�أ فيها قدماي هذا الوح�ش
املمدد �أمامي كثعبان طويل "()165وقوله وا�صف ًا
جمال البيارة "تابعنا �سرينا بني �أ�شجار الربتقال
املنداه حباتها بقطر الندى وخيوط ال�شم�س املت�سللة
من بني الأغ�صان وال�سحب التي ت�سعى جاهدة
حلجبها ,فت�ضفي عليها بريقا يحيلها �إىل كرات ذهبية
ت�رس الناظرين )166(".وقوله راف�ض ًا �إجرام اليهود
واملجازر التي يرتكبونها "�أي خريومبارح �صار الدم
للركب"()167وو�صفه حلالة ال�ضيق التي �أملت به وهو
بعيد ًا عن �أهله "كل اخلواطر والهواج�س تداعت علي
متقاطرة كحبات امل�سبحة "( )168وحالة اخلوف التي
�أ�صابت والدة "وقعت �رضبات على �أبواب قريبة
جعلته يهب نحوي كامللدوغ"( )169وو�صفه الكتظاظ
ال�شوارع بالنا�س الذين يذهبون �إىل مقام النبي
()170
روبني "�سيل متدفق يزحف من قلب املدينة"
وو�صفه حلال الوحدة وال�ضيق التي �أملت به عند
فراق والده له "جلت بب�رصي يف املكان وكاين �أراه
للمرة الأوىل ف�شعرت وك�أنه يتقل�ص لي�صبح بحجم
()171
علبة كربيت "
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•احلذف :
وي�سمى عند بع�ض النقاد القفز �أو الثغرة وهو
الذي يتم فيه �إغفال �أحداث البد �أن تكون وقعت،
لكنها التذكر يف الن�ص( )173واحلذف هو �أق�صى �رسعة
ممكنة لل�رسد,حيث يتم تخطي حلظات حكائية دون
اال�شارة ملا حدث فيها ,وك�أنها لي�ست جزء ًا من املنت
احلكائي .
جل�أ الراوي يف الرواية حمل الدرا�سة �إىل احلذف
تاركا جما ًال للقارئ يف تخيل الأحداث ,ومن ذلك قوله
"جموع من النا�س تزحف ال�ستقبال اجلثمان العائد
()174
متلفعا بالدماء "
مل يو�ضح لنا الراوي من �صاحب هذا اجلثمان,ومن
قتله ؟,وكيف قتل ؟,وقوله�" :سعيد مات ...قتلوه
اليهود قبل �شهرين ...اهلل يرحمك يا �سعيد...
كنت �سيد الرجال "()175مل يخربنا الراوي تفا�صيل
حول هذه ال�شخ�صية ,وقوله"نظرت �إىل يده اليمنى
()176
فوجدت بقعة من الدم تغطي م�ساحة من ذراعه"
مل يعلمنا الراوي بتفا�صيل العملية التي �أ�صيب
فيها والده ومن الذي �أطلق عيه النار؟ومن الذين
كانوا معه ؟ وما املهمة التي قاموا بها؟ وقوله "كل
اليهود اللي دبوا البلد"()177مل يعلمنا الراوي متى؟
وكيف؟و�أين؟وقوله "لدرجة بت معها�أعرف تفا�صيل
احلرب بكل حيثياتها من كرثة حديثه واهتمامه بها
"()178ما هذه التفا�صيل مل يخربنا الراوي �شيئ ًا عنها .
•احلوار:
للحوار �أهمية بنائية يف الراوية ,وي�شري جربا
�إبراهيم جربا �إىل ذلك  ,فهو يقول� " :إن احلوار يف
�أغلب االحيان عندما تبني حدثك من خالله ي�ساعدك
()179
يف �أن جتعل احلركة مرئية يف ذهن القاريء
ويعتمد احلوار على تعدد ال�شخ�صيات ,حيث يظهر
�أكرث من �صورة �أو �أكرث من �شخ�صية متحدثة يف
الرواية ,ويتج�سد احلوار من خالل الكالم امللفوظ
املتبادل بني �شخ�صيات الرواية ,وتقع عليه م�س�ؤولية
()172
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نقل حركة احلدث من نقطة لأخرى داخل الن�ص
,وهي عملية �صعبة تتحول من خاللها الفكرة �إىل
جزء فاعل له �صيغة عمل داخلية نابعة من �إجراءات
احلد ث وتفا�صيله ( )180ويربز من خالل احلوار تبادل
الأفكار من خالل ما ي�شبه املطارحات التي تعتمد على
ال�س�ؤال واجلواب يف �إبداء الر�أي ,لذا يعد احلوار
من �أهم الو�سائل التي يعتمد عليها الكاتب يف ر�سم
�شخ�صياته ",وبوا�سطته تت�صل �شخ�صيات الق�صة
بع�ضها بالبع�ض الآخر .....واحلوار ي�ستعمل
�أحيان ًا يف تطور احلوادث ,وا�ستح�ضار احللقات
املفقودة منها �,إال �أن عمله احلقيقي يف الق�صة هو
رفع احلجب عن عواطف ال�شخ�صية و�أحا�سي�سها
املختلفة ,وت�صورها الباطن جتاه احلوادث �أو
ال�شخ�صيات الأخرى ,وهو ما ي�سمى عادة بالبوح �أو
()181
باالعرتاف".
لقد �أ�سهم احلوار يف الرواية حمل الدرا�سة يف منو
الأحداث,والك�شف عن الر�ؤى املختلفة ل�شخ�صيات
الرواية ,جتاه ما يجري حولها من �أحداث ,وعن
طبائع هذه ال�شخ�صيات و�سماتها,فعلى �سبيل املثال
يك�شف لنا احلوار الدائر بني �أبي ح�سني وزوجته
عن �شخ�صيته املت�سلطة يف البيت":يا رجل �أكل واحد
بكفي اتنني
التتعبي خمك يا ولية ...ا�سمعي الكالم ونفذي الليبقلك عليه
()182
حا�رض يا خوي حا�رض"ويك�شف احلوار يف مكان �آخر عن توغل اليهود يف
الأر�ض الفل�سطينية:
"-لكن ما يف كوبنيات يف املنطقة _قلت متعجبا_
ال يا بني....الكوبنيات يف كل مكان وقاعدة تنبت()183
مثل الفطر".
كما وك�شف عن حالة الي�أ�س التي و�صل �إليها البع�ض
جراء تردي الأو�ضاع ال�سيا�سية  -":ا�سف يا عمي
,لكن يف مو�ضوع �شدين �شواي
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مو�ضوعنا واحد وما هو باين له حل واللي بنعيدهبنزيده
ال يا عمي اجلريدة بتقول بالبنط العري�ض (اللجنةالعربية تدعو الوجهاء يف يافا الجتماع عاجل يوم
\24فرباير 1933ليتم فيه تدار�س الو�ضع النا�شىء
عن هجرة اليهود غري ال�رشعية اىل فل�سطني وف�ضح
دور االجنليز املتواطيء يف ذلك
كالم كلو كالم ما بينفع ال مع اليهود وال مع()184
االجنليز"
•ت�ضمني الرتاث:
عول الكاتب على املثل ال�شعبي لتكثيف الداللة كلما
ا�ستدعى املقام ذلك ,حيث ين�ساب على ل�سان بع�ض
�شخو�صه بتلقائية تنم عن خربة يف تكثيف املعاين
,فعلى�سبيل املثال عندما �أرادت �أن ت�ضع زوجة �أبو
ح�سني مولود ًا طلبت منه �أن ال يذهب للعمل ويبقى
جنبها فوظف لها املثل ليكون جواب ًا مالئم ًا حلالتها.
"يا رجل �أنا ع را�س ليلتي ,يعني �ألد وما يف حدا
بالدار يقف معنا ...
ما راح ي�صري �إال كل خري ...الواحدة منكن مثلالقطط تزط وهي ما�شية "( )185وعندما طلب منه ولده
�أن يعفيه من اال�ستيقاظ لأنه كان مرهقا �,أجابه مبا
يالئم حالته "تعبان قلتها ب�إعياء وا�ضح
ال�شاب �إذا كان تعبان كذبه و�إذا كان جوعان�صدقه "( )186وعند �س�ؤاله زوجته عن البط �أجابته
مبا يتنا�سب مع �س�ؤاله ":قال على �إثرها خماطبا
�أمي :طب وين البط يا حليمة و�إال البعد جفا
)187
لو �صرب القاتل ع املقتول ,ملات حلاله ,ردت �أميويف معر�ض �إ�رصاره على �أن يدفع �أجرة لأخ الراوي
.وحماولة الراوي ثنيه عن ذلك �أجاب �أبو دروي�ش
مبثل ينا�سب املقام "و�أخوك الزم يكون له �أجره
له يا عمي �أنت خريك وف�ضلك عليناالف�ضل هلل وحده,لكن احلق بالدرهم والكرمبالقنطار ( )188وعندما فر�ض االجنليز منع التجوال
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فرحت زوجة �أبي ح�سني لأن ذلك �سيجرب زوجها
على املكوث معها يف البيت
"يخلف على الإجنليزاللي �ضبوا النا�س منال�شوارع�,صحيح م�صائب قوم عند قوم فوائد
,يزجمر �أبي ويرد( )189ويف معر�ض رد �أحد اجلال�سني
على اال�ستاذ يو�سف الذي �أخربهم عن تفجري اليهود
لفندق امللك داوود "يا رجل �س�ألناك عن احلرب م�ش
()190
عن االجنليز واليهود ,فخار ملا يك�رس بع�ضه "
ومن املقوالت ال�شعبية التي انت�رشت على �أل�سنة
الكثري من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ,الإكثار من حلف
ميني الطالق ,فعندما �أ�رص والد الراوي على رف�ض
دعوة �إدري�س �أجابه "�أ�رص �أبي على رف�ض الدعوة
متذرعا ب�ضيق الوقت .
 طب علي الطالق بالثالثة �إن ما رحتم معي اليوم()191
,عمري ما �أكلمكم"
و�أ�رص �إدري�س على مبيت الراوي عنده"طب علي
الطالق بالثالثة اللي ما هي �سامعة ,غري تنام عندي
طول ما �أهلك م�ش هان "( )192وعندما �أجرب �أبو ح�سني
�إدري�س �أن ي�أخذ بع�ض الفواكه لأوالده قال �أبو ح�سني
"طب علي الطالق من حليمة �إن ما �أخذتهن عمري ما
�أكلمك "(.)193ومن املعتقدات التي ي�ؤمن بها البع�ض
�أن امليت يح�س بالأحياء ويعلم ب�أحوالهم ",الليلة
جاين ال�شيخ �إبراهيم باحللم وطلب مني ي�شوف بهية
,ومن حينها ما جاين نوم "( )194و�أن الرجل ال�صالح
�إذا تفل على اجلرح ف�إنه يرب�أ ",ف�س�أله �سامل �إن
كان ي�شعر ب�شيء ما ,عندها ابت�سم وقال معقب ًا :اهلل
()195
يرحمك يا مربوك لو �شافها لتفل عليها وم�شى"

اخلـــــــاتـــــــمة

خل�ص البحث �إىل نتائج عديدة منها :
 عاجلت الرواية مرحلة مهمة من مراحل الق�ضيةالفل�سطينية وهي مرحلة االنتداب الربيطاين
لفل�سطني .
 -ك�شفت الرواية عن عمق التالحم بني �أبناء ال�شعب
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الفل�سطيني ,وقوة �صربهم ,والت�ضحيات الكبرية
التي قدموها يف �رصاعهم مع االنتداب الربيطاين
,واالحتالل ال�صهيوين .
 �أبرزت الدعم الكبري الذي قدمه االنتداب الربيطاينلل�صهاينة لتمكينهم من احتالل �أر�ض فل�سطني.
 ك�شف الكاتب من خالل الأمكنة املوزعة يف روايتهعن اختالف وجهة النظر ال�سيا�سية لأبناء ال�شعب
الفل�سطيني جتاه ما يجري حولهم من �أحداث.
 �أظهر الكاتب من خالل روايته بع�ض املفاهيمواملعتقدات االجتماعية ال�سائدة �سواء يف القرية �أو
املدينة
 يت�ضح لنا من خالل الأحداث التي تعر�ضت لهاالرواية تخاذل العرب ,بل والعامل ب�أ�رسه عن ن�رصة
احلق الفل�سطيني
 �أظهرت الرواية وجود فوارق فكرية بني �أبناءال�شعب الفل�سطيني يف نظرتهم للأحداث وتقيمهم
لها.
 ك�شفت عن دور املثقفني املهم يف توعية اجليل,وقيادة اجلماهري نحو التغيري
 ك�شفت عن بع�ض مالمح العقلية ال�صهيونيةالأمنية يف �سبيل حتقيق احتاللها لأر�ض فل�سطني
�سواء يف اختيارها ملواقع الكوبنيات �أو افتعالها
لبع�ض احلوادث لتنعك�س �إيجابا على خمططهم
اال�ستعماري.
 عدم اهتمام الكاتب ب�إظهار تفا�صيل الأحداث بلكان ذكره لها عابرا ,ولعل ذلك يعود لعدم معاي�شته
تلك الفرتة .
 للمكان ح�ضور وا�ضح ووا�سع يف رواية ( �سوقالدير ) مما جعلها من الروايات التي تعول على
املكان وتوليه �أهمية خا�صة .
 عك�س الكاتب من خالل ت�صوره للمكان ما حفلت بهالأر�ض الفل�سطينية من �أحداث �سيا�سية واجتماعية
يف عهد االنتداب الربيطاين وتخطيط ال�صهاينة
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الحتالل الأر�ض .
 تنوعت �صور املكان وعنا�رصه فكانت القريةواملدينة واجلرن والبيت وامل�سجد وال�شارع وال�سوق
واحلارة والكوبانية واملدر�سة والدكان وكل ذلك
�أ�سهم يف ت�شكيل احلدث والوعي وتفاعل مع عنا�رص
بناء الرواية .
 ك�شفت الرواية عن حب الفل�سطيني ال�شديد لأر�ضهوجتذره بها ,كما و�أظهرت �سمة متيز بها ال�شعب
الفل�سطيني وهي اال�ستمرارية والتجدد,فكل الأجيال
�أ�سهمت و�ست�سهم يف الدفاع عن الأر�ض والعمل على
ا�سرتدادها.
 كان للمكان يف رواية ( �سوق الدير ) ارتباط وثيقوعالقات متفاعلة بالزمان وال�شخ�صيات والأحداث ،
مما ي�ؤكد الدور املهم الذي لعبه املكان يف بناء العمل
الروائي وتكامل عنا�رصه .
 �أ�سهمت �شخ�صيات الرواية يف �إبراز الواقعاالجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي ,الذي عا�شه
ال�شعب الفل�سطيني يف تلك الفرتة.
 ا�ستخدم الكاتب عددا من تقنياتال�رسدكتيارالوعي ,واال�ستباق ,والتوقع ,والو�صف,
واحلذف ,واحلوار ,وت�ضمني الرتاث ,وقد �أ�سهمت
هذه التقانات يف �إبراز دور املكان املهم يف الرواية .
 تعدد م�ستويات ال�رسد ,وتعدد تقاناته �أ�ضفىعلى الرواية كثريا من ال�سمات التي تزيدها متا�سكا
وفنية.
 �إن اتكاء الكاتب على اال�سرتجاع والتداعي� ,أ�سهميف جعل املتلقي يف حركة دائبة �إىل االمام واخللف,
و�إىل ال�سطح ,و�إىل العمق ,ليتمكن من مالحقة
الأحداث ,والإم�ساك باخليط الذي يربط بينها.
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